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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌــﺎﻟﺞ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺗﺠﻠﻴــﺎت اﻟﺼــﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻤــﺎذج ﻣ ـﻦ ﺷــﻌﺮاﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌــﺪدة؛ اﻟﺘﺸــﺒﻴﻪ
واﻻﺳــﺘﻌﺎرة ،واﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ ،واﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻠﻐــﻮي )اﻟﻤﺮﺳــﻞ( واﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻌﻘﻠــﻲ ،واﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ ،واﻟﺮﻣــﺰ .وﻳــﺘﻠﻤﺲ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﺔ وﻣﺠﺮدة ،وﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺪﻳﺪة؛ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ أواﻟﺼﺎﻣﺘﺔ،
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اواﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أواﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻌﺔ ﻓﻜـﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮاﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻲ،
وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﺬة ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أﻧﻮاع اﻟﺼﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ؛ اﻟﻤﻔﺮدة واﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻠﻐــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ ﻋﻨــﺪه ،واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ اﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ واﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ واﻟﻤﻮاﻗــﻒ واﻷراء ،وﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ﻋﻨﺪه ،ﻣﻤـﺎ أﻛﺴـﺐ ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟﺸـﻌﺮي ﻋﻨـﺪه ﺗﺠـﺪدا
وﺗﻨﻮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي ،اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2020
*
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

Abstract
This Research addresses The Manifestations of The Rhetorical Image in Models of
alKumait’s Poetry in its Various forms; Comparison, Metaphor, Periphrasis, Linguistic
Imagery, Mental Imagery, Figuration, and Symbol. The Researcher Tries to Trace Its
;Many Resources, from the Vital and The Silent Nature, or from the Human Resource
Social, Historical, Heritage or Others, Which reflects the Poet’s and his the
sophistication of his distinctive poetry. With Attention to Its Main Types, Singular and
Complex, and the Impact in the formation of Literary Language the Ability to Express
Meanings, and Address the Desired Topics, Which Impact of the Harmony of the poetic
Text.
Keywords: Rhetorical Image, Umayyad Poetry, Metaphor, Simile.

ﺗﻤﻬﻴــــﺪ:
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻘﻠﻲ أوﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻣﺘﺨﻴﻞ ،أو ﺣﺴﻲ ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻣﺪرﻛﺎ اﻹﺣﺴﺎس ،واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ،أﻣﺎم
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪه ﺑﺤﻮاﺳﻪ ،وﻳﻠﺘﺬ ﺑﻌﺠﺎﺋﺒﻪ ،ووﺿﻮح ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ،وﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺔ
اﻧﺘﺎج ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة وزﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺋﻘﺘﻪ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷدﻳﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ،أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ وﺗﺠﺎرﺑﻪ.
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
 -1ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
 -1:1ﻣﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ :وﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ،وأﻓﻜﺎره ،وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
 -2:1ﻣﻜﻮن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻷﻟﻔﺎظ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي.
 -3:1ﻣﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎل :وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﻮرة ،واﺳﺘﺠﻼء
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ،وﺧﻠﻖ اﻳﺤﺎءاﺗﻬﺎ ،وﻳﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وﺟﻤﺎﻻً.
 -2وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ:
 -1:2اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة :وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،دون اﻟﻨﻔﺎذ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة.
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2:2ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ :وﺗﻜﻮن ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺘﺪاﺧﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة.
3:2ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ :وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺒﻴﺮي
واﺣﺪ ،واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪي وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮاً رﺋﻴﺴﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،وإﺣﺪى
ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻮل :إن" اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﻴﺪة ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﻮرة")(1؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﺆرة اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻷدﻳﺐ وﻣﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ ،وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ رؤاه وأﻓﻜﺎره ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ،ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺨﻄﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻟﻤﺎ ﺗﺨﺘﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺠﻴﺎﺷﺔ ،ﻓﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﺗﻌﺪدت ،ﺗﻈﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ
اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ؛ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟُﺤﻤﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﺳﺪاه ،ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻂ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻣﻮﻃﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ،وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﻦ آﺧﺮ ،ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ إﺑﺪاع،
وﻋﻤﻖ ،وﺟﺪة ،وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد اﻷﻧﺎ /اﻟﺸﺎﻋﺮ :اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ "ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻧﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ،إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﺬاﺗﻬﺎ إﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﺿﻪ ،وﺗﻔﺠﺆﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ").(2
وﺑﻤﻘﺪار ﻗﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ دواﺧﻠﻨﺎ
– ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ – ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻫﺬا
اﻟﺸﻌﻮر ﺣﺪ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻌﻪ؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻨﺎن وﻻﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻓﻨﺎن ﻳﺼﻮر ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت،
واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺮﺳﺎم ﺑﺎﻟﺮﻳﺸﺔ واﻷﻟﻮان،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺪد ،وﻳﺠﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ
ﻫﺬا ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻮاﻋﻲ وﻳﻨﺘﻈﺮه ﻣﻨﻪ ).(3
وﻧﻈﺮاً ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﻴﺤﺎﺋﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻨﻮع ﺧﺒﺮات اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ،وﻓﻀﺎءاﺗﻪ
اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ .ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرﻫﺎ
"ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﻮازع ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ") ،(4وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ،وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ،وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ:
اﻟﻄﻠﻞ ،واﻟﻤﺎء ،واﻟﺮﻳﺎح ،واﻟﺒﺮق ،واﻟﺮﻋﺪ ،واﻟﺸﺠﺮ ،...واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺔ؛ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮاﺛﻴﺔ؛ أي ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاءم وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ "أن ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻋﺎدة – ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻮد أو ﻛﺮه،
وﺗﺨﺘﺰﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﻬﺬا اﻹﺣﺴﺎس ،أو ذاك ﺣﺘﻰ إذا ﺻﺎدﻓﺖ ﻣﻮﻗﻔﺎً اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً أو
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻗﺮﻋﺖ ﺑﺎب اﻟﺬاﻛﺮة ﻟﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮر ﻣﻮﺣﻴﺔ").(5
وﻻ ﻳﻨﺴﻰ – ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل – ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺒﺪع ،ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮرة ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،ﻧﺘﺎج ﻟﻠﺬﻫﻦ ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻣﻠﻜﺔ أدﺑﻴﺔ ،ﺗﻌﻴﻦ اﻷدﻳﺐ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ) ،(6وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮى اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ ،أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً وﺣﺪة وﺻﻔﺎء).(7
أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻛﻜﻞ ،ﻓﺘﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ،
اﻷول :اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮادي اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮادى ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻔﺮدة ،وﺗﻜﻮن إﻣﺎ راﻛﺪة،
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻣﺘﺪادات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺤﺮﻛﺔ .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ،اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺻﻮري
أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ).(8
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺎوﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻟﻨﺪرك ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮر ،وﻣﺪى اﺗﻜﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وأﻓﻜﺎره اﻟﺘﻲ رام إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،وﺗﺘﺒﻊ اﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ،ﻣﻦ :ﺗﺸﺒﻴﻪ،
واﺳﺘﻌﺎرة ،وﻣﺠﺎز وﻛﻨﺎﻳﺔ .وﺳﻴﻌﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻼء ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ.
ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إذن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت داﺧﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل،
وﻋﺪة )ﻣﻜﻮﻧﺎت( ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺨﻠﻖ آﺛﺎر اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻳﺤﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮرة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،واﻻﺳﺘﻌﺎرة ،واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ،
واﻟﻤﺠﺎز اﻟﺮﺳﻞ ،واﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﺘﻮرﻳﺔ ،واﻟﻠﺤﻦ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ،واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ .وﺳﻨﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻮر ﻣﻔﺮدة ،وأﺧﺮى ﻣﺮﻛﺒﺔ.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن أن ﺷﻴﺌﺎ ﺷﺎرك ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
اﻟﻤﺸﺒﻪ واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﻦ ﻳﺪرﻛﺎن ﺑﺎﻟﺤﻮاس،أو ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻳﺪرﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،أو
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ .أﻣﺎ اﻷرﻛﺎن اﻷﺧﺮى وﻫﻲ :اﻷداة )ك ـ ﻛﺄن ـ ﻣﺜﻞ ـ ﺷﺒﻪ( ،ﻓﻴﻜﻮن
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اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﺳﻼ إذا ذﻛﺮت اﻷداة ووﻳﻜﻮن ﻣﺆﻛﺪا إذا ﺣﺬﻓﺖ ،وإذا ذﻛﺮ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻔﺼﻼ وإذا ﺣﺬف ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺠﻤﻼ .وأرﻓﻌﻬﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ أداة
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻫﻨﺎك ﻧﻤﻄﺎن رﺋﻴﺴﺎن ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ﻫﻤﺎ:
اوﻻً :ﻧﻤﻂ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدة /اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
دون اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻫﺬه
ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺴﻴﺪا أو ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ أو ﺗﺠﺮﻳﺪا ،وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺼﻮرة
اﻟﻤﻔﺮدة ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮد ﺑﻤﻔﺮد.ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة ﻣﻔﺮدة،وﻣﻦ أﺑﺮز أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ،أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ /اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ
وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻤﻘﺎ
ﻓﻲ إﻳﺤﺎءاﺗﻬﺎ ،ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻨﻮع اﻷول ﺑﺬﻛﺮ رﻛﻨﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ اﻟﻤﺸﺒﻪ واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﺗﻔﺘﺮق ﻋﻨﻪ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ،وﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻛﻨﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﺸﺒﻪ
اﻟﻤﻘﻠﻮب،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻀﻤﻨﻲ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺪور ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻤﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ "اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺮ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ...ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻻ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ") ،(9وأرﻛﺎﻧﻪ أرﺑﻌﺔ:
اﻟﻤﺸﺒﻪ ،واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻫﻤﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﺛﻢ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻷداة ،وﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓ ﻲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺲ وﺷﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) (10؛
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻮﺻﻼً ﻟﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﺗﻌﻤﻖ – ﺑﺘﺂزرﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي – وﻋﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،وﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك اﻷﺷﻴﺎء إدراﻛﺎً أﻓﻀﻞ)  ،(11وﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳﺆدي اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ دوراً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ؛
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻻت واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ) .(12
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ ) :(13

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺑﺤﺐ ﻣِﻦ اﻟﺴﺤﺮ اﻟﺤﻼل اﻟﺘﱠﺤﺒﺐ

وﻗَﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺐ ﻓﺎﻧْﻘﺎد ﺻﻌﺒﻪ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﻳﻘﺎل ﺳﺤﺮه :أزاﻟﻪ
ﺣﻼل ،واﻟﺤﻼل ﻻ ﻳﻜﻮن
اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺤﻮر،
واﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،إذ ﺳﻠﺒﺖ
اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل:

ﻋﻦ اﻟﺒﻐﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺐ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻏﻠﺒﺔ ﺣﺒﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺐ
ﺳﺤﺮاً؛ ﻷن اﻟﺴﺤﺮ ﻛﺎﻟﺨﺪاع)  .(14ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺣﺒﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ
وﻫﻲ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺒﻪ ،وﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﻬﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪى .وﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ﺧﺬف ﻣﻨﻪ اﻷداة ووﺟﻪ

) (15

ﺑﻞْ أَﻧﺖَ ﻓﻲ ﺿِﺌﻀِﺊ اﻟﻨﱡﻀﺎرِ ﻣِﻦ اﻟ ـ

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـﻨﱠﺒﻌﺔِ إذْ ﺣﻆﱡ ﻏَﻴﺮك اﻟﺸﺬَب

) (16

ﺷﺒﻪ ﻛﺮم أﺻﻞ اﻟﻤﻤﺪوح ،وﻃﻴﺐ ﻣﻨﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎر؛ أي اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﺑﺄﺟﻮد ﺿﺮوب اﻟﺸﺠﺮ
)اﻟﻨﺒﻌﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻟﺸﺬب ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ اﻷﻏﺼﺎن ،ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺷﺄﻧﻬﻢ،
وﺿﺂﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس .وﺗﺸﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺮص اﻟﻜﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪرار ﻧﻮال اﻟﻤﻤﺪوح،
واﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺒﺎﺗﻪ وأﻋﻄﻴﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻎ.
وﻳﻘﻮل) :(17

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
) (18

ﻻ ﻧَﻘَﻞٌ رﻳﺸﻬﺎ وﻻ ﻟَﻐَﺐ

وأَﻗﺪح ﻛﺎﻟﻈﱡﺒﺎتِ أَﻧﺼﻠُﻬﺎ

ﺷﺒﻪ ﺳﻬﺎم اﻟﺼﺎﺋﺪ ،وﻗﺪ أﺟﺎد ﺻﻨﻌﻬﺎ ،وأﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﺤﺪ اﻟﺴﻴﻒ أو اﻟﺴﻨﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮص
ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻳﻜﻮن رﻳﺸﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪاً ،أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أي ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺮﻳﺶ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻬﺎم أﺧﺮى.
وﻟﻌﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﺪ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻳﻌﻮد ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض ،ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺣﺮﻳﺼﺎً
ﻋﻠﻰ اﺗﻘﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻗﺪاﺣﻪ .وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺠﻤﻞ ،أي
ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﻷداة ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل) :(19
ﻛﺎَﻧﱠﻪ ﻣِﻦ ﻧَﺪى اﻟﻌﺮارِ ﻣﻊ

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
اﻟﻘُﺮاص أو ﻣﺎ ﻳﻨَﻔﱢﺾ اﻟﺴﻜَﺐ

) (20

ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻒ ﺛﻮراً أو ﺣﻤﺎراً وﺣﺸﻴﺎً ،ﻓﺸﺒﻪ راﺋﺤﺘﻪ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻌﺮار أو ،ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟﺴﻜﺐ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰﻛﻴﺔ ،ﻧﻠﺤﻆ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺘﻲ :اﻟﺸﻢ ،واﻟﺒﺼﺮ ،أﺑﺮز ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ راﺋﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﺧﻄﻮﻃﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺰاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوال :اﻟﻌﺮار ذو
اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ،واﻟﻘﺮاص ذو اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ،واﻟﺴﻜﺐ ذو اﻟﺨﻀﺮة اﻟﺸﺪﻳﺪة ،واﻟﻨﻮر اﻷﺑﻴﺾ.
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل) :(21

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻛﺄن دِﻳﺒﺎﺟﺘﻲ ﺧﺪﻳﻪِ ﻣﻦ ذﻫﺐِ

أﻏﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪرِ ﻳﺴﺘَﺴﻘَﻰ اﻟﻐَﻤﺎم ﺑﻪِ
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ﻓﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻤﺪوح ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮم ،ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺒﺪر ﻟﻴﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﻪ ،ﺗﻘﻲ ،ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺜﻮب واﻟﻘﻠﺐ ،ﻳﺴﺘﺴﻘﻲ اﻟﻐﻤﺎم
ﺑﻪ ،وﻣﺸﺮق اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺘﻴﻦ ،ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ،اﺗﻜﺄت ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮان،
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء واﻟﺼﻔﺎء ،واﻟﺘﻘﻮى ،واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﺪوح،
وﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،إذ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺪﻳﺢ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮل –
)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :(22
وأﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﺴﻘَﻰ اﻟﻐَﻤﺎم ﺑﻮﺟﻬﻪِ

ﺛِﻤﺎلُ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻋِﺼﻤﺔٌ ﻟﻸَراﻣﻞ

) (23

وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺄداﺗﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ) :اﻟﻜﺎف ،وﻛﺄن(؛ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﺪوح اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل) :(24

)اﻟﻮاﻓﺮ(
ﻛﺄَن رﻏﺎءَﻫﻦ ﺑﻜﻞﱢ ﻓﺞ

إذا ارﺗﺤﻠُﻮا ﻧﻮاﺋِﺢ ﻣﻌﻮﻻتُ

ﺷﺒﻪ رﻏﺎء )ﺻﻮت( اﻟﻨﻮق ﺑﻌﻮﻳﻞ اﻟﻨﻮاﺋﺢ أو ﺑﻜﺎء اﻟﻤﻌﻮﻻت ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺪة ﺣﻨﻴﻦ
اﻹﺑﻞ – وﻫﻲ ﺗﻨﺄى ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،وﺗﻐﺘﺮب ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻧﻬﺎ وﻣﺮاﻋﻴﻬﺎ ،ﺣﻨﻴﻦ ﻣﺸﺒﻮب ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻷﺳﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺪل ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ – أﻳﻀﺎً – ﺑﺤﻨﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ أﻃﺎﻟﺖ اﻏﺘﺮاﺑﻪ ﻋﻨﻬﻢ
ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ .وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،وﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ
ﻣﺠﻤﻞ .وﻳﺘﻀﺢ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة – أن اﻟﺠﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ،ورﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاﺋﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻐﻼﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن
اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻷﺳﻰ.
وﻳﻘﻮل) :(25
ﺣﺘﱠﻰ ﻛﺄن ﻋِﺮاص اﻟﺪارِ أَردﻳﺔٌ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻣِﻦ اﻟﺘﱠﺠﺎوﻳﺰ أو ﻛُﺮاس أَﺳﻔﺎرِ

) (26

ﺷﺒﻪ ﻋﺮاص )ﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ(اﻟﺪار ﺑﺄردﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮود اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎل واﻷﻧﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال )اﻟﺘﺠﺎوﻳﺰ( أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﺮاس أﺳﻔﺎر ،ﺑﺠﺎﻣﻊ ازدﺣﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال
)ﻛﺮاس( ،وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻤﺪح أﺣﺪاً ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻀﻼً وﻛﺮﻣﺎً ،ﻓﺴﻌﺔ اﻟﻌﺮاص
وأﻧﺎﻗﺘﻬﺎ ،وازدﺣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻓﻀﺎءاﺗﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ إﻻ ﻟﺪى ﺧﻴﺮة اﻟﻘﻮم .وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ،
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺠﻤﻞ.
وﻳﻘﻮل:

) (27

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وأَﺷﻬﺪ ﻣِﻨﻬﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚَ اﻟﺨُﻼﺑﺴﺎ

ﺑﻤﺎ ﻗﺪ أَرى ﻓِﻴﻬﺎ أَواﻧِﺲ ﻛﺎﻟﺪﻣﻰ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺷﺒﻪ اﻷواﻧﺲ ،اﻟﺠﻮاري اﻟﻄﻴﺒﺎت ااﻷﻧﻔﺎس واﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﺑﺎﻟﺪﻣﻰ /اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺮة ﻛﺎﻟﺪم .ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ :اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺴﻤﻌﻲ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﺷﻜﻼ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻟﻴﺰﻳﺪا اﻟﻤﻌﻨﻰ – اﻟﺬي أراده اﻟﺸﺎﻋﺮ – وﺿﻮﺣﺎً وﺟﻼء؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺆﻻء اﻷواﻧﺲ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻟﺼﻮت اﻟﺨﻼﺑﺲ /اﻟﺮﻗﻴﻖ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺪرﻛﺎت
اﻟﺤﺴﻴﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻞ .وﻟﻌﻞ
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮاس ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺣﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ وﺿﻮح اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺬه اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﻧﻔﺲ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻞ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎء ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬه
اﻷواﻧﺲ ،وﺟﻤﺎل ﻣﻨﻈﺮﻫﻦ.
وﻳﻘﻮل:

) (28

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﻛَﻤﺎ دِﻣﺎؤﻛُﻢ ﻳﺸﻔَﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻜَﻠَﺐ

أَﺣﻼﻣﻜُﻢ ﻟِﻠﺴﻘَﺎم اﻟﺠﻬﻞ ﺷﺎﻓﻴﺔٌ

ﺷﺒﻪ أﺣﻼم اﻟﻤﻤﺪوﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪواء اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض ،ﻓﻜﻤﺎ أن اﻷدوﻳﺔ ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻘﺎم،
ﻛﺬﻟﻚ أﺣﻼﻣﻬﻢ ﺗﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ ،إذ ﺗﻨﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،وﻣﺒﺘﻐﻲ اﻟﺮﺷﺪ ،ﻓﻼ ﻳﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪ،
وﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دﻣﺎﺋﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﻋﻼج ﻧﺎﺟﺢ ﺿﺪ داء اﻟﻜﻠﺐ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﻘﻠﻲ/
أﺣﻼﻣﻜﻢ /ﺑﻌﻘﻠﻲ /اﻟﺠﻬﻞ /وﺣﺴﻲ /دﻣﺎؤﻛﻢ /ﺑﻌﻘﻠﻲ /اﻟﻜَﻠَﺐ .ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟﻤﻤﺪوﺣﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ وﻋﻠﻮ ﻗﺪرﻫﻢ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﻠﻴﻎ ،إذ ﺣﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻷداة ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
وﻳﻘﻮل:

) (29

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﻫﻞ أَﻧﺖَ إﻻّ اﻟﻔَﻘْﻊ ﻓَﻘ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـﻊ اﻟﻘﺎع ﻟﻠﺤﺠﻞ اﻟﻨﱠﻮاﻓِﺮ

واﻟﺒﻴﺖ ﻳﻬﺠﻮ ﻓﻴﻪ رﺟﻼً ،إذ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻔﻘﻊ اﻟﻘﺎع ،ﺗﺪوﺳﻪ أرﺟﻞ ﻃﻴﻮر اﻟﺤﺠﻞ اﻟﺒﻴﺾ ،أو أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎه ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻟﺸﺄن اﻟﻤﻬﺠﻮ ودﻧﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪاﻻن) :اﻟﻔﻘﻊ/
اﻟﻘﺎع( ،وﻗﺪ وﺟﺎء ﺗﻜﺮار ﺣﺮﻓﻲ اﻟﻘﺎف واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎً ﻣﻊ ﻏﺮض اﻟﻬﺠﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ،
ﻓﺘﻜﺮار ﺟﺮﺳﻲ اﻟﻘﺎف واﻟﻌﻴﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺬل واﻟﻤﻬﺎﻧﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ أرادﻫﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ.
ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة ،أﻧﻬﺎ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،وأن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،إذ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺑﻴﺴﺮ
وﺳﻬﻮﻟﺔ ودﻓﻌﺔ واﺣﺪة دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺳﺒﺐ دوراﻧﻬﺎ وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎره ،ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻨﻮع
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ /اﻟﻤﻌﻘﺪة )اﻟﻠﻮﺣﺔ(
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ،ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻔﺮدة ،وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل ،ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﺠﺮدا ،أو
ﻋﻨﺼﺮا ﻏﻴﺒﻴﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎً ،ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف أو ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ادراﻛﻪ ﺑﺎﻟﺤﻮاس ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أو
ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ وﺿﻮﺣﻬﺎ وﺟﻼﺋﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﺑﺤﺎﺳﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺣﻮاس اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻲ ﺗﻈﻬﺮ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻦ أﺣﺪ رﻛﻨﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،واﻵﺧﺮ اﻟﻤﺤﺬوف،
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻮي وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎدي )ﺟﺴﺪي( ،ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ،
ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﻘﺪة ،ﻟﺬك ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ رﻣﺰ ﺷﺪﻳﺪ اﻹﻳﺤﺎء أو ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺪﻻﻻت أاﺳﺘﺪﻋﺎء رﻣﺰ ﻣﻘﺪس أو رﻣﺰ أﺳﻄﻮري أو ﻓﻠﻜﻠﻮري أودﻳﻨﻲ ،ﻛﺒﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ،أو اﻟﺴﺮدي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أو اﺳﺘﺤﻀﺎر إﺣﺪى اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻄﻘﺴﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ
ﺻﻮرة اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ أو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻛﻠﻮﺣﺔ ﺣﻤﺎر اﻟﻮﺣﺶ ،أو ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺜﻮر اﻟﻮﺣﺸﻲ أو ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻠﻘﻮة أو اﻟﻈﻠﻴﻢ،أو رﻣﺰ اﻷﻓﻌﻰ أو اﻟﻨﺎﻗﺔ ،أو اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ
اﺳﺘﺤﻀﺎر رﻣﺰ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺸﺒﻪ:ﻛﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ،واﻟﻮﺣﺪة،واﻟﺸﺠﻦ ،واﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺘﻤﺎزج ﻣﺸﺎﻋﺮه ﺑﺼﻮرة اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ،ﻓﻬﻲ إذن ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ،ﺟﺎءت ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ،
وﺻﻮرة اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻹﻳﺤﺎء واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪه
ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﻟﺪﻣﻴﻨﺔ ،وأﺑﻲ ﻓﺮاس اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺮى أﺛﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ،وإﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ وإﺑﺮاز ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه إ ذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،ﻧﻈﺮاً ﻻﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ
) (30
)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﻣﺴﺎﺣﺎت زﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
) (31

ﺗَﻌﺎﻃَﻰ ﻓِﺮاخَ اﻟﻤﻜﺮ ﻃَﻮراً وﺗــﺎرةً

ﺗُﺜﻴﺮ رﺧــﺎﻣﺎﻫﺎ وﺗَﻌﻠ ـﻖ ﺿﺎﻟَـﻬﺎ

ﻛﻌﺬْراءِ ﻓﻲ ﻣﺠﻨَﻰ اﻟﺴﻴﺎل ﺗَﺨﻴﺮتْ

أَﻧﺎﺑﻴﺐ رﺧْﺼﺎتِ اﻟﻔُﺮوع ﺳﻴﺎﻟَﻬﺎ

ﻋﻠـــﻰ رﺳ ــﻠﺔٍ ﻣِﻦ ﻫ ــﺬهِ وﺗﻜﻤﺶ

ﺑﻬﺎﺗﻴﻚ إن ﻫﺎج اﻟﺮواع اﻣﺘِﻼﻟَﻬﺎ

وإن اﺧﺘِـ ــﻼﻓ ـﺎً ﻣِﻨﻬــﻤﺎ وﺗﻔ ـ ـﺮﻗﺎً

ﻟﻤﺎ ﺧَﺎﻟﻔﺖْ ﻓﻴﻪِ اﻟﺤِﻤﺎش ﺧِﺪاﻟَـﻬﺎ

) (32
) (33
) (34

ﻫﺬه ﻟﻮﺣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻳﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮة وﺣﺸﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻔﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎر اﻟﻤﻜﺮ ﺗﺎرة ،وﺗﺜﻴﺮ ﻧﺒﺎت
اﻟﺮﺧﺎﻣﻰ ،وﺗﻌﻠﻖ أﻏﺼﺎن اﻟﻀﺎل واﻟﺴﻴﺎل ﺗﺎرة أﺧﺮى ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺬراء ﺗﺘﺨﻴﺮ – ﻓﻲ ﻣﺠﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎل
اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎوﻳﻚ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺑﻔﻴﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎر واﻷﻏﺼﺎن – ﻓﻲ أرض اﻟﺴﻴﺎل واﻟﻀﺎل – ﺑﺨﻮف وﻓﺮق ﻣﻦ ﺻﻴﺎد أو ﻛﻠﺐ ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﻌﺬراء ﺗﺘﺨﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ وﺗﺆدة ،ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﻋﺪواً ،وﻫﺬا أول ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺬراء ،وﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﺮق ﻧﻔﺴﻲ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪﻋﺔ
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺬراء ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ .وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،إذ إن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ دﻗﺎق ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻼظ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺄزوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع،
ﺗﻜﺸﻒ اﻷﺻﺪاء اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺄزوﻣﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻔﺰع واﻟﺨﻮف ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ -ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ – ﻣﻄﺎرد
وﻣﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ ووﻻﺗﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺸﻌﺮ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﻘﺪان اﻷﻣﻦ واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺪﻋﺔ.
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﻤﻄﺎردة،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻻﺿﻄﺮاب واﻟﻔﺰع ،وﻗﺪ ﺑﺪا
ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺜﻤﺎر واﻷﻏﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎل واﻟﻀﺎل .وﺑﻴﻦ ﻣﺎض ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺤﺐ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،وﻳﺼﺪع ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎل.
ﻓﻬﻤﺎ ﺻﻮرﺗﺎن ﺟﺰﺋﻴﺘﺎن :ﺻﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﺻﻮرة اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺬراء ،ﺗﻀﺎﻣﺘﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﺻﻮرة
ﻛﻠﻴﺔ /ﻣﺮﻛﺒﺔ ،اﻧﺘﺠﺘﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً ،ﺻﻮر ﺣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﻗﻀﺎﻋﺔ ،وﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﻔﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم:
ﻛﺄُم اﻟﺒﻴـ ـﺾ ﺗُﻠﺤﻔُﻪ ﻏُﺬاﻓ ـﺎً

) (35

)اﻟﻮاﻓﺮ(

وﺗَﻔﺮﺷﻪ ﻣِﻦ اﻟﺪﻣـ ـﺚِ اﻟﻤﻬﻴﻞ

) (36

) (37

ﻓﻠﱠﻤﺎ ﻗِﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺘَﻚٍ ﻟﺼﻮق

ﺑﺄَزﻋﺮ ﺗﺤﺖَ أَﻫﺪابٍ اﻟﺨَﻤﻴﻞ

ﻛ ـﺄَن اﻟﻘِــﻴـﺾ رﻋﺜﻪ ﺑﻮدع

ﻣﻊ اﻟﺘﱠﻮﺷﻴﺢ أو ﻗِﻄ ـﻊ اﻟﻮذﻳﻞ

) (38

) (39

أَوﻳﻦ إﻟ ــﻰ ﻣﻼﻃِﻔﺔٍ ﺧَﻀﻮدٍ

ﻟﻤــﺄﻛﻠِﻬﻦ ﻃَﻔﻄﺎف اﻟ ـ ـﺮﺑﻮل

ﺗَﺴﺒﻊ دوﻧﻬـ ـﻦ ﻟﻜ ـﻞﱢ وﺣــﻲ

) (40

ﺗَ ــﻌﺮض ﻣِﻦ أزلﱠ ﻟﻬﺎ ﻧَﺴﻮل

ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺮأﻟﺖْ ﺣﺴِﺒﺖْ ﺳﻮاءً

ﻣﻔ ــﺎرﻗﺔَ اﻟﺮﻋﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﻋﻴﻞ

) (41

ﻓَﺴﺎﻗَﻄﻬﺎ اﻟﻔِﺮاق ﺑﻜﻞﱢ ﻏَﻴﺐٍ

ﺧَ ــﻮاذِلُ ﺑﺎﻟﻤـ ـﻔَﺪ واﻟﻤﻘِـ ـــﻴﻞ

) (42

ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺄداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )اﻟﻜﺎف( /ﻛﺄم اﻟﺒﻴﺾ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﻧﺰار إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﻞ /وﻫﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم .وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻮﺣﺘﻪ أوﻻً
ﺑﺼﻮرة اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﺑﺮﻳﺸﻬﺎ اﻷﺳﻮد اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻮدﻋﺘﻪ أرﺿﺎً ﻟﻴﻨﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎً
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻔﻠﱠﻖ اﻟﻘﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آذﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬا
اﻟﻘﺸﺮ ،ﻓﻐﺪا ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺮط اﻟﻔﻀﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮاخ زﻣﻨﺎً ﻗﺼﻴﺮاً ﺗﺄوي إﻟﻰ أم ،ﺗﺨﻀﺪ ﻟﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺪﻟﻰ
ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺮﺑﻮل ،وﺗﺤﻤﻴﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺎب ،وﻟﻤﺎ أﺻﺎﺑﻬﻦ اﻟﺰﻫﻮ اﻧﻔﺼﻠﻦ ﻋﻦ أﻣﻬﻦ ،ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻬﻦ أﻧﻬﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ أن ﻳﺤﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻦ ﺑﺄﺑﻮﻳﻬﻦ ﻧﻌﺎﻣﺎً أﺧﺮى ،ﺛﻢ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻟﻀﺮب ﻓﻲ
اﻷرض ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﺠﻬﺎت.
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻷم
واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺑﻄﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ – ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً – ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻷﻓﺨﺎذ ﻓﻲ ﺑﺆﺗﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﻔﻘﺪ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ،وﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻤﻬﺎﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ – إذن -أﻣﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق واﺣﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم
ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة ،وﻧﺴﻴﺞ ﺷﻌﺮي ﻻ اﺿﻄﺮاب ﻓﻴﻪ ،ذو ﻣﻐﺰى ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺒﻠﻲ ،وﻇﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة
ﻓﺮاخ اﻟﻨﻌﺎم؛ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺣﺰن وأﺳﻰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ
اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻋﺼﺒﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ،وﻳﺤﺴﺐ أن اﻷﻣﺮ ﺳﻮاء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺴﺎدس ،وﺑﻴﻦ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮة ،وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ
اﻷم ،ﻳﻘﻮى ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ ،وﻳﻌﺰ ﺑﻌﺰﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
ﺗﻀﻌﻨﺎ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﺣﺪة ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎً رﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،وﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎ /اﻟﻔﺮد واﻷﻧﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ /اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﻨﺒﺎﻫﺔ.
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺻﻐﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪى ﺳﺎﺑﻘﺎً :ﺻﻮرة اﻷم واﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ اﻟﺒﻴﺾ،
وﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ وﻗﺪ ﺗﻔﻠﻖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺾ ،وﺻﻮرة اﻷم واﻋﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻔﺮاﺧﻬﺎ ،وﺻﻮرة اﻟﻔﺮاخ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻀﺮب ﻓﻲ اﻷرض دون وﻋﻲ .ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر إﺣﺴﺎﺳﺎً واﺣﺪاً ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻓﻲ وﺻﻒ ﻧﺎﻗﺘﻪ:

) (43

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
) (44

ﻓَﻬ ـــﻞْ ﺗُﺒﻠﻐﻨِﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧَﺄي دارِﻫــﻢ

ﻧَﻌﻢ ﺑﺒ ـ ــﻼغ اﻟﻠﻪِ وﺟــﻨﺎءُ ذِﻋﻠِ ـﺐ

ﻣﺬﻛﱠـ ـ ــﺮةٌ ﻻ ﻳﺤــﻤﻞُ اﻟﺴﻮطَ رﺑﻬﺎ

وﻷﻳ ـ ـﺎً ﻣِﻦ اﻹﺷﻔـ ــﺎق ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺼﺐ

) (45

) (46

ﻛ ــﺄن اﺑﻦ آوى ﻣﻮﺛﻖ ﺗَﺤﺖَ زورِﻫـﺎ

ﻳﻈﻔّــِﺮﻫﺎ ﻃَــﻮوراً وﻃَـ ــﻮراً ﻳﻨﻴﺐ

إذا ﻣﺎ اﺣـ ــﺰأَﻟّﺖْ ﻓﻲ اﻟﻤﻨــﺎخ ﺗﻠﻔﺘَﺖْ

ﺑﻤ ــﺮﻋﻮﺑﺘﻲ ﻫﻮﺟﺎءَ واﻟﻘﻠﺐ أَرﻋﺐ

) (47

) (48

إذ اﻧْﺒﻌﺜ ـﺖْ ﻣِﻦ ﻣﺒــﺮكٍ ﻏَﺎدرتْ ﺑﻪِ

ذَواﺑ ـﻞَ ﺻﻬﺒﺎً ﻟﻢ ﻳﺪِﻧْ ـﻬﻦ ﻣﺸــﺮب

إذا اﻋﺼﻮﺻﺒﺖْ ﻓﻲ أﻳﻨُﻖ ﻓﻜﺄﻧﱠـــﻤﺎ

ﺑﺰﺟﺮةِ أُﺧﺮى ﻓﻲ ﺳِﻮاﻫﻦ ﺗُﻀــﺮب

) (49
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ﺗَﺮى اﻟﻤﺮو واﻟﻜَﺬﱠان ﻳﺮﻓﺾ ﺗَﺤﺘﻬﺎ
ﺗُ ــﺮدد ﺑﺎﻟ ـ ـﻨﱠﺎﺑﻴﻦ ﺑﻌ ــﺾ ﺣﻨﻴﻨِﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ب
ﻛﻤﺎ ارﻓﺾ ﻗَﻴﺾ اﻷَﻓﺮاخ اﻟﻤﺘﻘَﻮ 

) (50

) (51

ﺻﺮﻳــﻔﺎً ﻛﻤﺎ رد اﻷَﻏـ ــﺎﻧﻲ أﺧْﻄَﺐ

ﺗﺒﺪت أوﻟﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﺎﻗﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،إذ ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
وﺟﻨﺎء ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﺻﻠﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻷرض اﻟﻮﺟﻴﻦ /اﻟﺼﻠﺐ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺪو
أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺣﻴﺚ اﻷﺣﺒﺔ /ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺒﻼع
اﻟﻠﻪ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺤﻮج ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﺮب
واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﺴﻮط؛ ﻟﻔﺮط ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ .ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ أن اﺑﻦ آوى ﻳﺨﺪﺷﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﻪ ،أو
ﻳﺨﻠﺒﻬﺎ ﺑﻈﻔﺮه .واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻓﻰ ﻋﻦ اﻷرض ،وﻫﻲ ﺑﺎرﻛﺔ ،واﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺬﻛﺎء
واﻟﺨﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺪوال :ﻫﻮﺟﺎء واﻟﻘﻠﺐ أرﻋﺐ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺻﻮرة ﺑﻌﺮﻫﺎ اﻷﺻﻬﺐ .وﻗﺪ
ذﺑﻞ ﻟﻄﻮل ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ راﺋﺤﺔ ﺗُﻨﻔّﺮ أو ﺗﺆذي .واﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :أﻧﻬﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ – ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ – زﺟﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻬﺎ .واﻟﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :أن ﺗﻄﺎﻳﺮ
اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺨﺸﻨﺔ واﻟﺮﺧﻮة – ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻬﺎ – ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﻔﺮق ﻗﺸﺮ اﻟﺒﻴﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاخ ﺑﺴﺮﻋﺔ .وأﻣﺎ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﻬﻲ :ﺻﻮرة ﺻﻮت أﻧﻴﺎﺑﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ،ﻛﺄﻧﻪ ﻏﻨﺎء ﻃﻴﺮ
ﺻﻐﻴﺮ ،إذ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﺷﻮﻗﺎً وﺣﺮﻗﺔ.
ﻟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻟﻨﺎﻗﺘﻪ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة وﺷﺪة ،ﺗﺘﻄﻠﺐ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﻧﺎﻗﺔ وﺟﻨﺎء ﺳﺮﻳﻌﺔ،
ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺰﺟﺮ ،وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻔﺔ واﻟﺬﻛﺎء ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻮﺣﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،وﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺸﻮق ،ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﺑﺪﻻﻻﺗﻬﺎ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺮاﺗﻪ وأﺣﺰاﻧﻪ .ﻓﻬﺬه اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ،ﻫﻲ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻜﻞ ،وﻫﻲ :اﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺸﻮق إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ؛ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
واﻟﻨﻬﻲ ،وﺧﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﺣﻮاء ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أول ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ) .(52
ﻓﺼﻮرة اﻟﻨﺎﻗﺔ – ﻫﻨﺎ – ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺠﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﺬات ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ
ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﻬﺎ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻴﻌﻬﺎ ﻵل اﻟﺒﻴﺖ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻏﻨﻲ ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ،اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﻧﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﺪﻋﺎءاﺗﻬﺎ ﺗﺠﺴﺪ "رﻣﺰاً ﻟﻠﺼﻼﺑﺔ واﻟﻤﻨﻌﺔ ،واﻟﻌﻈﻢ ،ورﻓﻴﻘﺎً
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻼص") .(53
ﻻﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﺗﺘﺮى ،ﻟﺘﺸﻜﻞ
– ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف – اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪت ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﻳﺘﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ.
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ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻣﻊ
اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻫﺬه ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ،ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺴﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف أوﻋﻘﻠﻲ أو روﺣﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺤﻜﺎة أو ﺗﺠﺴﻴﺪا أو ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ أو ﺗﺠﺮﻳﺪا.
وﺗﻌﺪ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ؛ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أو اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻌﺎري اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ "ﻋﺎﻣﻼً
رﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺰ واﻟﺤﺚ ،وأداة ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،وﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺘﺮادف ،وﺗﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﻟﻠﻌﻮاﻃﻒ
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎدة")  (54وﻫﻲ" :أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﻆ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻌﺮوف ،ﺗﺪل
اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺧﺘُﺺ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ وﺿﻊ ،ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ،
وﻳﻨﻘﻠﻪ إﻟﻴﻪ ﻧﻘﻼً ﻏﻴﺮ ﻻزم ،ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺎﻟﻌﺎرﻳﺔ")  ،(55ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ
آﺧﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﻓﻲ أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو
أﻧﻬﺎ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻹﺑﺪال ،إذ ﻳﺒﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺸﺒﻴﻬﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻼﻗﺔ
اﺗﺤﺎد واﻣﺘﺰاج؛ ﻷن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أدق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺤﺪﻳﻦ)  ،(56ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻐﻮي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﻨﻀﻮي ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺰﻳﺎح أو
اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ واﻵﺧﺮ
ﻏﺎﺋﺐ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻜﺜﻒ وﻣﺨﺘﺼﺮ ،وﻫﻲ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل -ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ أﺿﺮب اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﺮى
أﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﺴﻴﺠﺎً
ﻟﻐﻮﻳﺎً ﺧﻴﺎﻟﻴﺎً وﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ وﺟﻮده :اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ/
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ /واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة "ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺿﺮب
ﻣﻦ اﻹدراك اﻟﺮوﺣﻲ ،واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻴﺎء") .(57
اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺬف أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،دون اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ،
أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﻪ :ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ :ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮازم اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
وﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ـ اﺳﺘﻌﺎرة ﺛﻤﻴﻠﻴﺔ :وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻲ ،وﻳﺤﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ
) (58
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﻣﻠﺘﻔﺘﺎً إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
أ -اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ
ﻳﻘﻮل:

) (59

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
ﻓﻲ ﻛَﻔﱢﻪِ ﻧَﺒﻌﺔٌ ﻣﻮﺗﱠﺮةٌ

ﻳﻬﺰج إﻧْﺒﺎﺿﻬﺎ وﻳﻬﺘَﻀِﺐ

) (60

ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﻤﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻘﻮس واﻫﺘﺰازه ﻟﺤﻈﺔ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻋﻤﺪ
إﻟﻰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ،أو أﻧﺴﻨﺘﻪ ،ﻓﺄﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻳﻬﺰج ،ﻓﻴﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻮت
ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮح ،ﻣﻮﺣﻴﺎً ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻫﺪﻓﻪ .ﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وﺻﺮح ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور واﻟﺤﺮص.
ﻳﻘﻮل:

) (61

ﻛﺎﻟﻠﱠﻴﻞ ﻻﺑﻞْ ﻳﻀﻌﻔﻮ

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ن ﻋﻠﻴﻪِ ﻣﻦ ﺑﺎدٍ وﺣﺎﺿِﺮ

ﺷﺒﻪ ﻛﺜﺮة ﻋﺪد ﻗﻮم ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻂ اﻟﺒﺎدي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺜﺮة واﻻﻧﺘﺸﺎر
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺒﺎرة" :ﻣﻦ ﺑﺎد وﺣﺎﺿﺮ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺒﻴﺖ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻹﻳﺤﺎءات ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺜﺮة ،اﻻﻧﺘﺸﺎر،
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،اﻟﻘﻮة إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﻮﻣﻪ – إن ﻛﺎن ﻳﺼﻒ ﻗﻮﻣﻪ  ،-وﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻌﺰة واﻟﻤﻨﻌﺔ ،وﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻋﺪاﺋﻬﻢ،
أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﺨﺸﻴﺔ ،إن ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻫﻨﺎ -ﻗﻮل
اﻷﻋﺸﻰ) (62 ) :اﻟﺴﺮﻳﻊ(
ﻛﺎﻟﻠﱠﻴﻞ ﻣِﻦ ﺑﺎدٍ وﻣِﻦ ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﻮﻟﻲ ذوو اﻵﻛﺎل ﻣِﻦ واﺋﻞ

) (63

وﺑﻤﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل:

) (64

ﺑﻠﻰ إن اﻟﻐَﻮاﻧﻲ ﻣﻄﻌﻤﺎتٌ

)اﻟﻮاﻓﺮ(
ﻣﻮدﺗَﻨﺎ وإن وﺧﻂَ اﻟﻘَﺘﻴﺮ
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ﻳﺮﻳﺪ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وإن وﺧﻄﻪ اﻟﺘﺸﻴﺐ)  ،(65أو أن اﻟﻐﻮاﻧﻲ ﻳﺤﺮﺻﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮدﺗﻪ ،وﻳﻄﻤﻌﻦ
ﻓﻲ ﺣﺒﻪ واﻟﺘﻮدد إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺐ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﻣﻐﺎزﻟﺔ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ﻟﻪ وﺗﻮددﻫﻦ
إﻟﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻐﺮي اﻟﻤﺮزوق /اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﺮزق ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺪال )ﻣﻄﻌﻤﺎت( ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ،
وأﺑﻘﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ )ﻣﻮدﺗﻨﺎ( ﻋﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﻐﻮاﻧﻲ
إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺮوز اﻟﺘﺸﻴﺐ ﻓﻲ رأﺳﻪ /وإن وﺧﻂ اﻟﻘﺘﻴﺮ ،ﺑﻞ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وإن ﺻﺮح ﻏﻴﺮ
ﻣﺮة ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ ،ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﺑﺎﻟﻐﻮاﻧﻲ ،وﻻ ﺗﺼﺒﻴﻪ اﻟﻔﺎﺗﻨﺎت.
ﻳﻘﻮل:

) (66

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺗُﺨﺎﻟﻒ أَﻧﻮاءَ اﻟﻜَﻮاﻛﺐِ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺰل

وﻛَﺎﻟﻐَﻴﺚِ إﻻﱠ أَن ﻧَﻮءَ ﻧُﺠﻮﻣِﻬﺎ

) (67

ﻟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺘﺎة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺪال )ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ( ،ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ ،ﺑﻮﺻﻒ ﻃﺮﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ رﻣﺰاً ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺨﺼﺐ ،وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ،رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ،وﻃﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ رﺿﺎﻫﻦ ،وﻗﺪ ﺣﺬف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل:

) (68

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
س وﻣﺮﺳِـــﻲ ﻗَﻮاﻋﺪِ اﻹﺳـﻼم

واﻟﻤﺼﻴﺒﻴﻦ ﺑــﺎب ﻣﺎ أﺧﻄﺄَ اﻟﻨﱠﺎ

) (69

واﻟﺤﻤــﺎةُ اﻟﻜُﻔﺎةُ ﻓﻲ اﻟﺤـﺮبِ إن

ﻟﻒ ﺿِ ــﺮاﻣﺎً وﻗُﻮدﻫﺎ ﺑﻀِﺮام

واﻟﻐُﻴــﻮثِ اﻟﱠﺬﻳﻦ إن أﻣﺤـﻞَ اﻟﻨﱠﺎ

س ﻓَﻤـــﺄوى ﺣﻮاﺿِﻦ اﻷﻳﺘـﺎم
--) (70

واﻷُﺳﺎةِ اﻟﺸﻔــﺎةِ ﻟﻠﺪاءِ ذي اﻟ ـ ـﺮ

ﻳﺒﺔِ واﻟﻤـــﺪرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻷَوﻏـ ــﺎم

واﻟﺮواﻳﺎ اﻟﱠﺘﻲ ﺑـﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞُ اﻟـ ـﻨﱠﺎ

س وﺳﻮق اﻟﻤﻄﺒﻌﺎتِ اﻟﻌِﻈﺎم

واﻟﺒﺤﻮرِ اﻟﱠﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗُﻜﺸﻒ اﻟﺤِﺮ

ةُ واﻟ ـ ـﺪاءُ ﻣِﻦ ﻏَﻠـــﻴﻞ اﻷَوام

) (71

) (72

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻓﻴﺼﻔﻬﻢ :ﺑﺄﻧﻬﻢ أرﺳﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم،
وﻧﺸﺮوا ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺣﻤﻮا ذﻣﺎره ،وذﺑﻮا ﻋﻨﻪ ﻛﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﻓﺎً وأﻛﻔﺎءً ﻟﻬﺬه
اﻟﻌﻬﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎة ،واﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﻔﺎة ،ﻓﺪاووا أﺣﺰاﻧﻬﻢ ،وأﺑﺮوا ﺳﺨﻢ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،وأﻃﻔﺆوا أﺣﻘﺎدﻫﺎ ،واﺳﺘﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ،وﺣﻤﻠﻮا ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺆرﻗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﺑﻞ اﻟﻨﺎس وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﻮﺛﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻳﺘﺎم ،ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺠﺪب واﻟﻘﺤﻂ.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﺨﺬﻓﻪ؛ ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ:
ﺑﻞ ﻫﻮاي اﻟﱠﺬي أُﺟﻦ وأُﺑﺪي

) (73

ﻟِﺒﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻓُﺮوع اﻷَﻧﺎم

وﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ :اﻟﻤﺼﻴﺒﻴﻦ ﺑﺎب ﻣﺎ أﺧﻄﺄ اﻟﻨﺎس /ﻣﺮﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم /اﻟﺤﻤﺎة
اﻟﻜﻔﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﺮب /اﻟﻐﻴﻮث اﻟﺬﻳﻦ إن أُﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎس /ﻣﺄوى /ﺣﻮاض اﻷﻳﺘﺎم /اﻷﺳﺎة اﻟﺸﻔﺎة ﻟﻠﺪاء/
اﻟﻤﺪرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻷوﻏﺎم /اﻟﺮواﻳﺎ.
وﻗﺪ ﻟﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻣﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ
ﺗﺠﺎه ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻠﺒﻪ ﻣﺘﻴﻢ وﻣﺴﺘﻬﺎم ﺑﺤﺒﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺒﻮا ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻪ واﺿﺤﺎت اﻟﺨﺪود،
ﻓﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺣﺐ أو ﻳﺴﺘﺘﺮ ،ﻟﻴﺲ إﻻ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ .وﻟﻌﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﻤﺴﻜﻮن ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ وﺟﺪاﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻟﻘﻰ
ﺑﻈﻼﻟﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺄت ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎه إﻣﺎﻣﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ،وﻟﻢ ﻳﺠﺒﻪ) .(74
ﻋﻜﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ – ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺑﺘﺂﻟﻒ واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻋﺎش ﻫﺬه اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﺿﺤﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،وﺑﺘﺂﻟﻒ واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻦ ﻟﺒﻨﻲ
ﻫﺎﺷﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺒﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن "ﺑﻌﺾ أﻣﺜﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺔ") .(75
ﻳﻘﻮل:

) (76

وﻟﻢ ﺗَﻬﺠﻨِﻲ اﻟﻈﱡﺆار ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺰل

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(
) (77

اﻟﻘَﻔْ ـﺮ ﺑﺮوﻛﺎً وﻣﺎ ﻟَــﻬﺎ رﻛَﺐ

ﺟﺮد ﺟــﻼد ﻣﻌﻄﱠﻔﺎتٌ ﻋﻠﻰ اﻟـ ـ

) (78

أورق ﻻ رِﺟ ـ ــﻌﺔٌ وﻻ ﺟﻠَﺐ

وﻻ ﻣﺨَ ــﺎض وﻻﻋِﺸﺎر ﻣﻄ ـــﺎ

ﻓِــﻴﻞُ وﻻ ﻗُـ ـﺮح وﻻ ﺳﻠــُﺐ

) (79

) (80

أُﻧِﺨﻦ أُدﻣﺎً ﻓَﺼِ ــﺮن دﻫﻤ ـﺎً وﻣﺎ

ﻏﻴﺮﻫﻦ اﻟﻬـــﻨﺎءُ واﻟﺠـ ـﺮب

ﻛﺎﻧﺖْ ﻣﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺎتِ ﻣِﻦ اﻟـ

ﺟﻮع دواءَ اﻟﻌِﻴﺎل أَن أَﺳﺒﻐﻮا

) (81

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻋﻦ اﻷﺛﺎﻓﻲ )ﺣﺠﺎرة ﺣﻮل اﻟﻨﺎر( ،إذ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﺆار اﻟﺘﻲ ﺗﺮأم
أوﻻد ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺘﺤﻨﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺮﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﻜﺄن اﻷﺛﺎﻓﻲ ﺗﺮأم ﺑﻌﻀﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي أرﺟﻞ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻌﻄﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎد ذي اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ،وﻛﺬا اﻟﻨﻮق ،وﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮد واﻟﺤﺮ ،إذ
ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﻮق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮد واﻟﺤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،إﻻ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻮق واﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﻫﻮ
أن اﻷﺛﺎﻓﻲ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺎﺿﺎً ،وﻻ ﻋِﺸﺎراً ،وﻻ ﻣﻄﺎﻓﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮب ﻓﺘﻄﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮان.
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ﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﻮرﺗﻴﻦ اﺳﺘﻌﺎرﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ :ﺻﻮرة اﻷﺛﺎﻓﻲ،
وﻫﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎد اﻟﻤﻠﻮن ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺻﻮرة اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺮأم أوﻻد ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﻜﻠﻴﺔ /اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎد ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرة اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،وﺻﻮرة اﻟﻈﺆار)ﺟﻤﻊ
ﻇﺌﺮ وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺿﻌﻪ وﺗﺮﻋﺎه( اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻋﺒﺮ ﻫﺬه
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎدﻳﺔ ،أﻛﺴﺒﺖ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ.
وﻳﺤﻴﻠﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ،إﻟﻰ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ
رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻛﻜﻞ ،وﻫﻲ ﺣﺐ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،إذ ﻻ ﻃﺮب ،وﻻ ﺻﺒﻮة إﻻ ﻟﻬﻢ .وﻫﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺒﺪع ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻴﺎة أو ﺟﺰءاً ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻜﻼً ﺟﺪﻳﺪاً ،أو ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮط ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة) .(82
ﺣﺬف اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وﻗﺪ أوﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺒﺎرﺗﻪ "ﺑﺮوﻛﺎً وﻣﺎﻟﻬﺎ رﻛﺐ" ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ )اﻟﻈﺆار( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ.
ب -اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮارى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ،ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻷدﻳﺐ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ
) (83
)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ:
أﺧْﺒﺮتْ ﻋﻦ ﻓِﻌﺎﻟﻪِ اﻷَرض واﺳﺘﻨـ ـ ـ ــــ ـ ـــﻄﻖ ﻣِﻨﻬﺎ اﻟﻴﺒﺎب واﻟﻤﻌﻤﻮرا
واﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺴﺮي ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﺣﻔﺎراً ﻏﺮاﺳﺎً؛ "أي أﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ]اﻷرض[ آﺛﺎرًا
ﺣﺴﻨﺔ ،ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر واﻷﻧﻬﺎر ،واﻟﻴﺒﺎب :اﻟﺨﺮاب؛ أي ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺴﻜﻦ")  ،(84ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷرض؛ ﻟﺘﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة ،وﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻳﺪاه ﻣﻦ :ﻏﺮس اﻷﺷﺠﺎر ،وﺷﻖ اﻷﻧﻬﺎر،
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻴﺒﺎب .وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﺚ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎد ،ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،وﻳﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ،
ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ أو أﻧﺴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎدات أو ﻣﺎ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻪ ،ﺗﺬﻳﺐ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺘﻐﺪو ﺣﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ،ﻋﺎﺷﻘﺔ ،ﻣﺒﻐﻀﺔ ،...وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻤﺪوح ﻟﺪﻳﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة أﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺠﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺳﺎن) (85 ) :اﻟﺨﻔﻴﻒ(
ﻻ ﻳﻤﻮتُ اﻟﻨﱠﺪى واﻟﺠﻮد ﻣﺎ ﻋﺎ

) (86

ش أﺑﺎن ﻏِﻴﺎثُ ذي اﻷَﻧْﻔﺎض

ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﻧﺴﻦ اﻟﻨﺪى واﻟﺠﻮد ،ﻓﺠﻌﻠﻬﻤﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻋﺼﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎء واﻟﻤﻮت ﻣﺎدام
أﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺸﺒﻪ اﻟﺠﻮد واﻟﻜﺮم ﺑﺈﻧﺴﺎن ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ/
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻛﺴﻤﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ؛ ﻛﻲ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
إﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻔﻪ ،واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻤﻜﺒﻮﺗﻪ ،ﻓـ"اﻟﺸﻌﻮر ﻳﻈﻞ ﻣﺒﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻌﺮاء ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻜﻨﺎه ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ واﺳﺘﺠﻼﺋﻬﺎ")  ،(87واﻟﺼﻮرة – ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم – ﻳﺤﺮص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ
ﻋﻄﺎء أﺑﺎن.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻇﺒﻴﺔ ووﻟﺪﻫﺎ:

) (88

ﺗَﺤﻨُﻮ ﻋﻠﻰ ﺧِﺪرِ اﻟﻘِﻴﺎم وﺗﺮﻋـ ــﻮي

)اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﺑﻐﻨﺎه ﻓﻲ ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋ ــﺎءِ اﻟﻤﻄﻠﱠﻖ
ﻟﻮثُ اﻟﻤﻐﻔﱠﻞ واﻋﺘِﻨﺎف اﻷﺧﺮق

ﺑﻜﺮتْ وأَﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﺖِ ﻳﺆودﻫﺎ

) (89

) (90

ﻟﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ زﻣﻨﻴﻦ؛ اﻟﻤﻀﺎرع) :ﺗﺤﻨﻮ/
ﺗﺮﻋﻮي /ﻳﺆودﻫﺎ( ،ﺛﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ )ﺑﻜﺮت /أﺻﺒﺢ(؛ ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﺮدي ﻋﻦ
اﻷﺣﺪاث :ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻴﺎم اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ ،إذ ﺗﻌﻮد ﻟﻪ ﺑﻀﺮع
ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﻟﺒﻦ ،وﻣﺎض ﻳﺼﻮر ﺗﺒﻜﻴﺮ اﻟﻈﺒﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺣﺬر وﻗﻠﻖ – إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻋﻰ ،ووﻟﺪﻫﺎ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﺧﺪره ،ﺗﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﺋﺐ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ )وﻟﺪﻫﺎ( ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻔﺔ واﻟﺠﻬﻞ.
ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ – ﺻﻮرة ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ،ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﻄﻒ اﻟﻈﺒﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺨﻮف واﻟﺤﺬر واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻟﻌﻞ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ وﻇﻒ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺷﻌﻮره اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻼﺣﻘﻪ داﺋﻤﺎً ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻪ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺮﺑﺼﻮن ﺑﻪ اﻟﺪواﺋﺮ.
ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،واﻹ ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷم
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻬﺎ ،وﺗﺤﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺪﻫﺮ ،ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﻧﺎ /اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺄزوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺨﻠﻔﺎء واﻟﻮﻻة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ وﺗﺮﺣﺎل.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻄﻠﻠﻴﺔ:
وﻛﻴﻒ ﺗَﻘﻮلُ اﻟﻌﻨﻜَﺒﻮتُ وﺑﻴﺘُﻬﺎ

) (91

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
إذا ﻋﻠﺖْ ﻣﻮﺟﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﺎﻟﻈﱡﻠَﻞْ

وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺻﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺼﻮري اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺔ واﺳﺘﻬﺰاء ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎد ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ .ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺼﻒ ﻗﻠﻖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﺣﻴﺮﺗﻬﺎ ،وﻋﺠﺰﻫﺎ
واﻟﻤﻮج ﻳﻈﻠﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺠﺒﺎل أو اﻟﺴﺤﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،وﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﺄﻋﺪاﺋﻪ ،وﻫﻢ ﻳﺤﺎﻟﻮن
ﺗﻜﻤﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺪع ﺑﺤﺒﻪ ﻵل اﻟﺒﻴﺖ ،واﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ ﻛﺘﻢ ﺻﻮﺗﻪ ،أو ﻣﻨﻌﻪ
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ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻌﻪ ،وﺣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎل اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﻮج اﻟﻜﺜﻴﻒ إذا ﻋﻼ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻼ
ﺷﻚ ﺳﻴﺤﻄﻤﻪ ،وﻳﺒﻘﻴﻪ أﺛﺮاً ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻦ.
ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ
وﻫﻦ ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ )ﺑﻴﺘﻬﺎ( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (92

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(

إﻻﱠ ﺛَﻼﺛﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻘـﺎ

ﻣﺔِ ﻣﺎ ﻳﺤـ ــﻮﻟﻬﻦ ﻧﺎﻗِﻞْ

ﺳﻔﻊ اﻟﺨُﺪودِ ﻛﺄﻧﱠﻤﺎ

ﻧُﺜﺮتْ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻤﻜﺎﺣِﻞْ

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪور ،وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺪور ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﺒﺎرﺗﻪ) :ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻟﻬﻦ ﻧﺎﻗﻞ( ،ﻓﻜﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل – ﻋﻈﻢ اﻟﻘﺪور.
وﻗﺪ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ذوات اﻟﺨﺪود اﻟﺴﻮد اﻟﻤﺸﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة ،ﻓﺤﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،وﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻟﻮازﻣﻪ )اﻟﺨﺪود( ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺷﻮﻗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﺧﺮاﺑﺎً ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ
ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻫﺬه اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ
ﺑﻜﻞ ﺣﻤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ " اﻟﺬي ...ﺻﺎر ﻓﻲ أﻏﻮار اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻮﻗﺎً وأﺧﺎدﻳﺪ ﻳﺤﺘﻔﺮﻫﺎ ﺳﻴﻞ
) (93
اﻟﺪﻫﺮ اﺣﺘﻔﺎراً ،ﻓﺘﻨﺒﺠﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،وﻗﺪ أﺗﺮﻋﺖ ﺣﺰﻧﺎً وﻫﻤﺎً"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (94

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
) (95

ع رﺧِﻴﺼﺎً ﻣِﻦ اﻟﻌﻠُﻮق ﺑﻐﺎل

ﻣﻦ ﻳﺒﻊ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎبِ ﺷﻴﺒﺎً ﻓَﻘﺪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻌﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ) :ﻳﺒﻊ /ﺑﺎع( وﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﺒﺎع وﻳﺸﺘﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎع واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ،وأﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ) :ﺷﻴﺒﺎً( و)رﺧﻴﺼﺎً( اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻴﺐ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻐﺪا اﻟﺸﻴﺐ
ﻣﺘﺎﻋﺎً ،أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ،ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ،ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻓﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة :اﻟﻤﺸﺒﻪ:
اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺬوف :اﻟﻤﺘﺎع وﻏﻴﺮه ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ا ﻟﺤﺰن واﻷﺳﻰ ،وﻗﺪ اﺷﺘﻌﻞ رأﺳﻪ ﺷﻴﺒﺎً ،إذ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺷﺎرف ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ،
ﻓﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺑﻪ اﻟﺬي وﻟﻰ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻋﻮدﺗﻪ ،ﻓﻴﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﺑﺸﻴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت ذﻟﻚ،
وﻟﻮ وﺟﺪ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻓﺘﺮاض – ﻟﺒﺎع ﺷﻴﺌﺎً ﻧﻔﻴﺴﺎً ﻏﺎﻟﻴﺎً ﺑﺰﻫﻴﺪ.
) (96

وﻗﻮﻟﻪ:
وﻟﻤﺎ رأَﻳﺖُ اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻘﻠِﺐ ﻇَﻬﺮه
ﻛَﻤﺎ ﻇﻌﻨﺖْ ﻋﻨﱠﺎ ﻗُﻀﺎﻋﺔُ ﻇَﻌﻨﺔً

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
) (97
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪِ ﻓِﻌﻞَ اﻟﻤﻤﻌﻚِ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ
) (98
ﻫﻲ اﻟﺠ ـ ـﺪ ﻣﺄدوم اﻟﻨّﺠﻴﺰةِ ﺑﺎﻟﻬﺰل
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻫﺮ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻳﻘﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﻤﻌﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ،
وﻫﻮ ﻳﻤﺮغ ﺑﺎﻟﺘﺮاب واﻟﺮﻣﻞ ﻏﻴﺮه ،وﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﺒﺎرﺗﻪ" :اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻘﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ" ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻞ" :ﻗﻠﺐ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺠﻦ"؛ أي اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وده )  ،(99ﻓﻮﺻﻒ ﻗﻀﺎﻋﻪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰارﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،واﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ ود إﻟﻰ اﻟﻨﺰارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﺮ اﻟﺬي
ﻗﻠﺐ ﻇﻬﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ،ﻓﺮزأ ﻗﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻌﻴﻢ.
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ – ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ – أن ﻳﺼﻮر ﻟﺆم ﻗﻀﺎﻋﺔ،
وﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر داﺧﻠﻲ ،ﻗﺎر ﻓﻲ أﻋﻤﺎق وﺟﺪاﻧﻪ ،ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻞ أوراﻫﺎ آﻧﺬاك .وﻗﺪ وﺻﻒ اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ
) (100
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ]اﻻﺳﺘﻌﺎرة[ ﻗﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (101

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(

وﺳﺆالُ اﻟﻈﱢﺒﺎءِ ﻋﻦ ذي ﻋﺪِ اﻷَﻣـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـﺮ أَﺿﺎﻟﻴﻞُ ﻣِﻦ ﻓُﻨﻮن اﻟﻀﻼل
ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻈﺒﺎء ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﻼل
– إذن – أن ﺗُﺴﺄل اﻟﻈﺒﺎء ﻋﻦ أﻣﺮ ﻏﺪٍ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺷﺪ ﺟﻬﻼً وﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻴﺮاً وﻓﺎﺋﺪة ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻘﺎء ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ زﺟﺮ اﻟﻄﻴﺮ واﻟﻈﺒﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺐ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (102

)اﻟﻜﺎﻣﻞ(

واﻟﺤﺐ ﻓﻴﻪِ ﺣﺮارةٌ وﻣ ــﺮارةٌ

ﺳﺎﺋِﻞ ﺑﺬاك ﻟﻤﻦ ﺗَﻄﻌﻢ أو زﻗِﻲ

ﻣﺎ ذاق ﺑﺆس ﻣﻌﻴﺸﺔٍ وﻧَﻌﻴﻤﻬﺎ

ﻓِﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ أَﺣـ ـﺪ إذا ﻟَﻢ ﻳﻌﺸﻖ

ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻌﺎرة ،اﻷوﻟﻰ :ﺑﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺤﺐ ﺑﻤﺼﺪر اﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ
اﻷذى واﻟﺨﻄﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺤﺐ – أﻳﻀﺎً – ﺑﺎﻟﻄﻌﻮم اﻟﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﻴﻐﻬﺎ اﻟﻤﺮء ،إﻻ ﺑﺸﻖ
اﻷﻧﻔﺲ ،وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻓﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺆس اﻟﺤﻴﺎة وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎب ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﺬوف ،ﻟﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮراً ﺣﺴﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﺗﺮﺗﺪ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻓﺎرﺗﺒﺎط اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺎﻟﺤﻮاس ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ اﻟﺮﺣﺒﺔ ،وﻓﻜﺮه اﻟﻮاﺳﻌﺔ.
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اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ :ﺻﺒﺎﺑﺔ ﻣﺴﻬﺪة وﺷﻮق ﻣﺒﺮح ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺑﺔ،
ﺷﻮق أرﻗﻪ وأﺳﻬﺮه ،وأذاﻗﻪ ﻣﺮ اﻟﺼﺪود واﻟﻬﺠﺮ واﻹﻋﺮاض .ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل :ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺸﻮق إﻻ ﻣﻦ
ﻛﺎﺑﺪه وأﺿﻨﺎه ،وﻻ اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ ،وذاق ﻣﺮ ﻃﻌﻤﻬﺎ وﺣﻠﻮه.
ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،اﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﺗﺤﻮل
ﺑﺴﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺎزت ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ -ﻓﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺤﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﻮان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺬف ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻮﺳﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻠﻘﻲ
واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎهٍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﻴﺔ أو اﻟﺠﺎﻣﺪة.
راﺑﻌﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ إﺣﺪى اﻷدوات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷدﻳﺐ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺻﻮره اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻮاﻃﻔﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه ورؤاه إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة،
وﻫﻲ" :أن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮه ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺠﻲء إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺗﺎﻟﻴﻪ ،وردﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻳﺠﻌﻠﻪ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻫﻮ ﻃﻮﻳﻞ
اﻟﻨﺠﺎد" ...ﻳﺮﻳﺪون ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ ...ﻓﻘﺪ أرادوا ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ،ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوه ﺑﻠﻔﻈﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮدﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وأن ﻳﻜﻮن إذا ﻛﺎن ،أﻓﻼ ﺗﺮى
أن اﻟﻘﺎﻣﺔ إذا ﻃﺎﻟﺖ ﻃﺎل اﻟﻨﺠﺎد؟.(103 )"...
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻮارى وﻳﺨﺘﻔﻲ وراء اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ،ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻤﻨﺤﻪ )اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ( اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻠﻄﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺤﺬر واﻟﻴﻘﻈﺔ،
واﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﺮوراً
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻄﺤﻲ ،ﻓﺎﺗﻪ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺗﺬوق اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻣﻲ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ؛ ﻓـ
"اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ،وﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ دﻻﻻت اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺂزر داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ،ﺣﺘﻰ ﻛﺄن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺳﻮاه ﻟﻤﻌﺎت ﺧﺎﻃﻔﺔ وذاﻫﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ؛ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ – ﻻﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻤﺘﺄﻧﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ أﺟﺰاﺋﻬﺎ – وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺴﺮب وﻫﻮ إﺷﺎرة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺗﺜﻴﺮ
اﻧﻔﺴﺎﺣﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً") .(104
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺷﺎري أو إﻳﻤﺎﺋﻲ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ذﻫﻨﻪ أو ﻓﻜﺮه ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،أو اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا "ﺗﻌﻤﻞ ...ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬﻫﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻣﻦ
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،أو اﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻌﻤﻴﻖ") .(105
وﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﻘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ.
اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻣﺎدﺣﺎً ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺴﺮي:

) (106

)اﻟﻤﻨﺴﺮح(

أَﺣﺮزتَ ﻓَﻀﻞَ اﻟﻨﱢﻀﺎل ﻓﻲ ﻣﻬﻞ

ﻓــﻜﻞﱡ ﻳــﻮم ﺑ ـﻜ ـﻔﱢﻚ اﻟﻘَﺼ ـﺐ

ﻟــﻮ أن ﻛَﻌ ــﺒﺎً وﺣﺎﺗ ــﻤﺎً ﻧُﺸِــﺮا

ﻛَﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣِﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗَﻬﺐ

ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﺧﺎﻟﺪاً ﻳﺒﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎراه ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻲ /اﻟﻨﻀﺎل ،وﻻ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر
اﻟﺴﺒﺎق /اﻟﻘﺼﺐ ،وإن ﺟﺎز إرادة ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺑﻞ ﻛﻨﻰ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺮم واﻟﺠﻮد ،ﺑﺪﻟﻴﻞ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ
أﺷﻬﺮ أﺟﻮاد اﻟﻌﺮب ،وﻫﻤﺎ :ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ إﻳﺎد ،وﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،وﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ أﻋﻄﻴﺎت اﻟﻤﻤﺪوح ،وﺟﺰﻳﻞ ﻧﻮاﻟﻪ ﻓﺤﺴﺐ.
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎري" ،ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺎﺿﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة؛ ﻷﻧﻬﺎ "ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎري ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي واﺣﺪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻨﺎﺋﻲ") .(107
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﻰ ﻋﻦ ﺟﻮد اﻟﻤﻤﺪوح وﻛﺮﻣﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻘﻠﻮب ،إذ ﺷﺒﻪ ﻛﻌﺒﺎً وﺣﺎﺗﻤﺎً،
وﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﻌﺮب وأﻛﺮﻣﻬﻢ -ﺑﺨﺎﻟﺪ ،ﻻ ﺣﺒﺎً ﺑﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﻞ ﻃﻤﻌﺎً ﺑﻤﺎﻟﻪوﻳﻘﻮل ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ:

) (108

)اﻟﻮاﻓﺮ(
) (109

ﻓَﺘﻠﻚ إﻟﻴ ـﻚ ﺗُﻘْﺪم ﻣ ــﺬﻫﺒﺎتٍ

ﺑــﻬﺎ ﻳﺘﺮﻧﱠﻢ اﻟﻮﻟِﻪ اﻟـ ـﻄﱠﺮوب

ﻓَﻼ اﻟﺮﺟﺰاءُ ﺗَﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻗِﻴﺎم

وﻻ ذاتُ اﻟﻌِﻘﺎل وﻻ اﻟﻌﺘُﻮب

وﻟﻜِـ ـﻦ ﻛﻞﱡ ﻧﺎﺋــﺒﺔٍ ﺧَــﺮوج

ﻣِﻦ اﻷَﻣﺜﺎل واﻟﻄﱡﻠﻖ اﻟﻤﻨﻴﺐ

) (110

) (111

ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه )ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل( ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،أو ﺑﺎﻟﺒﺮود
اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺗﻄﻮق ﺟﺴﺪ اﻟﻤﻤﺪوح ،أو ﻳﺘﺮﻧﻢ ﺑﻬﺎ ،أي اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻐﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﻧﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻟﻪ
اﻟﻤﺸﺘﺎق اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺤﺒﻴﺐ ،ﺛﻢ ﻳﺸﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب،
ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻷﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻮ اﻟﺮﺟﺰ؛ أي ارﺗﻌﺎش اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻬﻮض ،وﻻ ﻫﻲ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﺎل ،ﻓﺘﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﺗﻈﻞ ﺑﺎرﻛﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗﻮاﺋﻢ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻔﺰ ﻗﻔﺰاً ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ
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أرض إﻟﻰ أرض؛ أو ﻳﺬﻳﻊ ﺻﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﺴﻴﺮ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق ،ﺳﻴﺮان اﻷﻣﺜﺎل واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ،أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺣﺮة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎء.
ﻛﻨﻰ ﺑﻠﻔﻈﺔ )ﻣﺬﻫﺒﺎت( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه ،وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،ﻟﺒﻴﺎن
ﺟﻤﺎل ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺪوح ،أو اﻟﻮﻟﻪ اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻓﺘﺮﻧﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺴﺮي ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ أﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺒﺎرﻳﺢ اﻟﻬﻮى ،ﻓﺸﺒﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺑﺎﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة ،ﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ،وأﺑﻘﻰ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ .وﻛﻨﻰ ﺑﻠﻔﻈﺔ
)اﻟﺮﺟﺰاء( ،و)ذات اﻟﻌﻘﺎل( ،و)اﻟﻌﺘﻮب( ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ،ﻣﺘﻮﺳﻼً ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ
ﻟﻴﻠﻤﺰ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ،وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ .ﺛﻢ ﻛﻨﻰ ﺑـ )ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺒﺔ /ﺧﺮوج ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل /اﻟﻄﻠﻖ اﻟﻤﻨﻴﺐ(
ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه أﻳﻀﺎً .وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮر اﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﻴﺔ ،اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﻗﺼﺎﺋﺪه ،وإﻇﻬﺎر
ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰات ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،وﻟﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ – ﻫﻨﺎ – أﻣﺮان ،اﻷول :اﺗﻜﺎء
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،ﻓﺠﺎءت ﻣﻌﺒﺮة أﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي أراده .وأﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت دﻗﻴﻘﺔ اﻟﻤﺴﻠﻚ ،ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﻤﺄﺧﺬ ،ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﻣﻐﺰاﻫﺎ .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ) :اﻟﺮﺟﺰاء /ذات اﻟﻌﻘﺎل /اﻟﻌﺘﻮب /ﻧﺎﺋﺒﺔ /اﻟﻄﻠﻖ( ،واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷوﺻﺎف اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪه ،واﻷوﺻﺎف اﻟﺘﻲ أﺳﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه.
ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ " ﺻﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ،ﻫﻨﺎك أو اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ أي اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،وﻫﻲ اﻷﻋﻤﻖ واﻷﺑﻌﺪ
ﻏﻮراً ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ")  ،(112وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺰاز اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪه ،واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﻟﺤﻈﻮة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ إﻳﺤﺎء ﺑﺎﻟﻠﻤﺰ واﻟﻐﺾ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻳﻘﻮل:

) (113

وﻛﻨﱠﺎ إذا ﻣﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﻚ ﺑﻴﻨَﻨﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻﱠ اﻟﺰاوﻓﺮ ﺗَﻨﺤﺐ

) (114

ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻠﻔﻈﺔ )اﻟﺰواﻓﺮ /اﻟﻘﺴﻲ( ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ إﺣﺪى أدواﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺤﺎرب ،وﻗﺪ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧﻬﻢ إذا ﻗﻠﺒﻮا ﻟﻨﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺠﻦ ،وﺟﺎﻫﺮوا ﺑﻌﺪاوﺗﻬﻢ ﻟﻨﺎ ،ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻟﺪﻳﻨﺎ
إﻻ اﻟﺰواﻓﺮ /اﻟﻘﺴﻲ ،أي اﻟﺤﺮب ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،إذ ﺷﺒﻪ
اﻟﺰواﻓﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﺣﺰﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،وﻟﻌﻞ ﺗﺨﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻔﻈﺔ )ﺗﻨﺤﺐ( اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﺤﺰن؛ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ إﻣﻌﺎن ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻋﺪاﺋﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ – ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة – ﻋﻦ ﺑﺄس ﻗﻮﻣﻪ وﺷﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب.

85

23

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 21 [2020], Iss. 1, Art. 4

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻳﻘﻮل:

) (115

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

ﻛَﺄَن ﺣﺼﻰ اﻟﻤﻌﺰاءِ ﺑﻴﻦ ﻓُﺮوﺟﻬﺎ

ﻧَﻮى اﻟﺮﺿﺦ ﻳﻠﻘَﻰ اﻟﻤﺼﻌِﺪ اﻟﻤﺘﺼﻮب

) (116

ﻳﺼﻒ ﻧﺸﺎط ﻧﺎﻗﺘﻪ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ،وﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ ﻓﺮط ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أن اﻟﺤﺼﻰ "ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ
ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ،وزاد ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺰق ﻣﻨﻪ")  ،(117ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ اﻟﺤﺼﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ ورﺟﻠﻴﻬﺎ،
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﻨﻮى اﻟﻴﺎﺑﺲ ،وﻫﻮ ﻳﺮﺿﺢ رﺿﺨﺎً ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ،ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺗﺠﺎه.
إذن ،ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟ ﺤﺼﻰ وﺗﻤﺰﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮوج ﻧﺎﻗﺘﻪ ،ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ،
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،ﺻﻮرة اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ
اﻟﻘﻮة واﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﻗﻮة وﻧﺸﺎط ﻧﺎﻗﺘﻪ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻻً ﻓﻨﻴﺎً ﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ.
وﻳﻘﻮل:

) (118

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

وﻻ ﺳﻤﺮاﺗﻲ ﻳﺒﺘَﻐِﻴﻬﻦ ﻋﺎﺿﺪ

) (119

وﻻ ﺳﻠَﻤﺎﺗِﻲ ﻓﻲ ﺑﺠﻴﻠﺔَ ﺗُﻌﺼﺐ

اﻟﺴﻤﺮ ،اﻟﺴﻤﺮات ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ﺷﺎﺋﻚ ،إذا أرادوا ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺼﺒﻮا أﻏﺼﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎً ﺷﺪﻳﺪاً؛
ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ أﺻﻮﻟﻪ ،ﻓﻴﻘﻄﻌﻮه ،وﻣﺜﻠﻪ ﺷﺠﺮ اﻟﺴﻠﻢ ،وأرادوا أن ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮﻫﺎ
وإذﻻﻟﻬﺎ)  ،(120وﻗﺪ أراد ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺻﺪر ﺑﻴﺘﻪ ،أي ﻻ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮه وإذﻻﻟﻪ.
ﻧﻼﺣﻆ – ﻫﻨﺎ – دﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،إذ ﺻﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺠﺮة اﻟﺴﻤﺮ اﻟﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ وﻛﺬا ﺻﻮر
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻘﻬﺮه وﻳﺬﻟﻪ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺬﻟﻬﺎ أو
ﻳﻘﻬﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﺗﻬﺎ وﺷﺪة ﺑﺄﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﺾ أوﺻﺎف )اﻟﺸﺎﻋﺮ ،وﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺠﻴﻠﺔ( :اﻟﻘﻮة وﻣﻬﺎﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ.
وﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ:

) (121

ﺗَﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ رﺑﺪ اﻟﻨﱠﻌﺎم

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﺗَﻤﺎﺷﻲ اﻵم اﻟﺰواﻓﺮ(122 )

واﻷﺧـ ــﺪري ﺑﻌﺎﻧَﺘﻴ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـﻪِ ﺧَﻠﻴﻂَ آﺟﺎل وﺑﺎﻗﺮ(123 )
ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻒ أﻃﻼل ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ،وﻗﺪ أﺿﺤﺖ ﻣﺄوى اﻟﻈﻠﻴﻢ واﻟﻨﻌﺎم ،ﻓﺘﺠﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ ،دون
أن ﻳﻔﺰﻋﻬﺎ أﺣﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﻴﺲ ،ﻓﻜﺄن ﻣﺸﻴﺔ اﻟﻈﻠﻴﻢ واﻟﻨﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻴﺔ اﻹﻣﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ،
ﻣﺸﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ ،أو ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻣﺰﻫﻮاً ﺑﻴﻦ أﺗﺎﻧﺘﻴﻪ ﻓﻴﻤﺸﻲ
ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ .ﻛﻨﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ ،ﻟﺘﻮﺣﻲ ﺑﻤﺎ ﺣﻞ ﺑﺄﻃﻼل
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ،وﻗﺪ ﻏﺪت ﺧﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻟﺘﺼﻮر ﻣﺎ أﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺰن وﺟﻮى ،وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻃﻼل
اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
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وﻳﻘﻮل:

) (124

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(

واﻧﻈُﺮ إﻟﻰ أﺳﺮارِ ﻛَـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـﻒَ أﺟﻢ ﻣﻘﻠُﻮم اﻷَﻇﺎﻓِﺮ
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" :اﻷﺟﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ؛ أي
اﻧﻈﺮ :إﻟﻰ أﺳﺮار ﻛﻔﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ أﺟﻢ ﻣﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ ،ﻓﻬﻞ ﺗﻘﺪر ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮ] ،و[ اﻷﺳﺮار ﺧﻄﻮط اﻟﻜﻒ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ" ،واﻷﺟﻢ :اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ ،وأﺻﻠﻪ اﻟﻜﺒﺶ اﻟﺬي ﻻ ﻗﺮن
ﻟﻪ")  ،(125وﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ" :ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﺎح ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻜﺒﺶ اﻷﺟﻢ ،"ﻳﻀﺮب ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ أﻋﺪ
ﻟﻪ") .(126
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻨﺎﻳﺘﺎن) :أﺟﻢ( ،و)ﻣﻘﻠﻮم اﻷﻇﺎﻓﺮ( ،وﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪان أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ أﻋﺰل
ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ،ﻓﻼ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﺮ أو أذى ،وﻗﺪ ﺟﺎءﺗﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ؛ ﻟﺘﻔﻴﺪا
اﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ أﻋﺰل اﻟﺴﻼح،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻀﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺒﺎن ،وﻫﺬا إﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻨﻪ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺎدﺣﺎً:

) (127

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(

وداﻣﺖْ ﻗُﺪورك ﻟﻠﺴﺎﻏِﺒﻴ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻏَﺮﻏﺮةً واﺣﻮرارا

) (128

ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺪح اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻪ :أﻧﺖ ﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮاد وﺳﺨﻲ،
ﺑﻞ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺪوره وﻫﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﺊ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﺸﺤﻢ وﺗﻐﺮر ﺑﺎﻟﻤﺮق ،ﻛﺄﻧﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻳﺮدد اﻟﻤﺎء أو
اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﻴﻐﻪ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﺪور
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮم اﻟﻤﻤﺪوح ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻛﺮﻣﻪ ﻛﺎن وﻗﺖ اﻟﺸﺪة
واﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻗﺖ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﻨﻌﻴﻢ .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﺑﺎﻷوﺳﻊ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ اﻷﺿﻴﻖ) .(129
)اﻟﻤﺘﻘﺎرب(

وﻳﻘﻮل:
وﻛُﻨﱠﺎ إذا ﺟﺒﺎر ﻗَﻮم أَرادﻧﺎ

ﺑﻜﻴﺪٍ ﺣﻤﻠﻨَﺎه ﻋﻠﻰ ﻗَﺮن أَﻋﻔَﺮا

) (130

ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﻧﻘﺘﻠﻪ وﻧﺤﻤﻞ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺎن ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ" :ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮن أﻋﻔﺮ" ،أي ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺐ وﻋﺮ) .(131
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﻰ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺣﻤﻠﻨﺎه ﻋﻠﻰ ﻗﺮن اﻋﻔﺮا"،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺷﺪة ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب ،وﻗﺪ وﻇﻒ ﻟﻔﻈﺔ )ﻗﺮن( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺴﻨﺎن؛ ﻟﻴﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ،وإﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ زﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

ﻟﻠﺪﻻﻟﺘﻴﻦ :اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ،اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ) :ﻛﻨﺎ ،أرادﻧﺎ ،ﺣﻤﻠﻨﺎه( ،وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﺸﺒﻪ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻌﺘﺪي وﺣﻤﻞ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن ،ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ أداة ﻣﺎ؛ ﻟﻴﺸﻬﺮ ﺑﻪ.
وﻳﻘﻮل ،ﻳﺬﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ:

) (132

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﺑ ـ ــﻤﺎ ﺗَﻀﻤﻨﺖِ اﻷَﺳــﺮار واﻟﻜَﻠﻞُ

وﻟﻦ أُﺧﺒ ـﺮ ﺟ ــﺎري ﻣِـ ــﻦ ﺣﻠﻴﻠﺘِﻪِ

) (133

وﻟﻦ أَﺑﻴﺖَ ﻣِ ــﻦ اﻷَﺳــﺮارِ ﻫﻴﻨﻤ ـﺔً

ﻋﻠﻰ دﻗ ــﺎرﻳﺮ أَﺣﻜِﻴــﻬﺎ وأَﻓﺘ ـ ـﻌِﻞُ

ﻻ ﺧَﻄﻮﺗِﻲ ﺗَﺘﻌﺎﻃًﻰ ﻏَﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌِﻬﺎ

وﻻ ﻳﺪي ﻓﻲ ﺣﻤﻴﺖِ اﻟﺴﻜﻦ ﺗَﻨﺪﺧِﻞُ

) (134

ﻛﻨﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ زوج ﺟﺎره ،وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ
ﺣﺎﺳﺘﻲ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎً أو ﻛﺎذﺑﺎً ،ﻓﻴﻔﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ،
وﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻄﻮ إﻟﻰ أي رﻳﺒﺔ ،أو ﻳﻤﺪ ﻳﺪه إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ/ ،ﻻ ﺧﻄﻮﺗﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ /وﻻ ﻳﺪي ﻓﻲ ﺣﻤﻴﺖ اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻨﺪﺧﻞ ،وﻫﺬه اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .إذن ﺛﻤﺔ ﺛﻼث
ﻛﻨﺎﻳﺎت :ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺴﺲ ،واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ،وﻃﻬﺎرة اﻟﺠﻮارح ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ.
وﻧﻠﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ( ،اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ
أﻃﺮاف أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺄﺧﺬه – ﺻﻮرة ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﺮﻳﺐ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻋﺪم ﺧﺮق اﻟﺒﻴﻮت واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻫﺎ .وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،إذ ﺷﺒﻪ
ﺧﻄﻮﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻮت؛ ﻟﻴﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ أﻫﻠﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮه وﻋﻮاﻃﻔﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت أﻳﻀ ًﺎ
ﻣﺜﻴﺮة وﻣﺪﻫﺸﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف ذﻫﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،إﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ .ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة،
ﻟﺘﻐﺪو أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ ،ﺗﺠﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
اﻟﺘﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ،وﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ:
"ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻼم ا ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة وﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ ،وﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ،
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ :أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ،وﻫﺬا أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻼم ...وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮه ﻳﺠﻮز ﺟﻮازه ﻟﻘﺮﺑﻪ
ﻣﻨﻪ ،إﻻ أن ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة ...ﻛﻘﻮﻟﻚ" :ﻋﻄﺎء ﻓﻼن ﻣﺰن" ﻓﻬﺬا ﺗﺸﺒﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺟﺎز ﻣﺠﺎز ﻗﻮﻟﻪ:

88

26

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol21/iss1/4

????????: The Rhetorical Image and its Manifistations in the Models of al-

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ
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ﻋﻄﺎؤه وافٍ ﻛﺜﻴﺮ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺛﻨﺎءه" :ﺳﻨَﺴِﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨُﺮﻃُﻮم"
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز – إذن – ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،إﻻ أن ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة.

) (135

ﻓﻬﺬا اﺳﺘﻌﺎرة") ،(136

وﻳﻌﺮف اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻴﻘﻮل ..." :وﻟﻚ ﺗﻘﻮل أن اﻟﻤﺠﺎز ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻋﻦ إرادة ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع")  ، (137وﻫﺬه ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪال واﻟﻤﺪﻟﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺎم،
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺠﺎز اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ أﺣﺎدي اﻟﺪﻻﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻗﺔ وإﻳﺤﺎء.
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎزات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ "إﻻ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ") ،(138
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺪوال ﺗﻨﺰاح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻌﺎن أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﺎت
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة.
وﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﺠﺎز إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،اﻷول :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻫﻮ :إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ،ﻛﻘﻮﻟﻚ :أﻧﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﺰرع ،ﻓﺈن إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺒﺖ( إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﺳﻨﺎد ﻣﺠﺎزي؛ ﻷن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺖ اﻟﺰرع ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ
اﻟﺮﺑﻴﻊ ،وﻣﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﻻ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه )ﻛﺎﻟﻤﺼﺪر،
واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،واﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،واﺳﻢ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ...أي اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ( ،وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أﻧﻮاع ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ...
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي :وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،وﻳﻘﺴﻢ ﻫﺬا – أﻳﻀﺎً – إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،اﻷول :ﻣﺠﺎز ﻟﻐﻮي؛
وﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ .وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺎز؛ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة) .(139
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﻣﻠﺘﻔﺎً
إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ،وأﺛﺮه ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻋﻮاﻃﻔﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
أوﻻً :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ أي إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺗﻤﻨﻊ أن
) (140
ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ،ﻛﻘﻮل اﻟﻜﻤﻴﺖ:
ﺧَﻼﺋﻖ أﻧﺰﻟَﺘﻚ ﻳﻔﺎع ﻣﺠﺪٍ

وأَﻋﻄﺘﻚ اﻟﺜﱢﻤﺎر ﺑﻬﺎ اﻟﻘُﻠﻮب

)اﻟﻮاﻓﺮ(
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺰل( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﺰل(
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻤﺤﺬوف )ﻫﺬه( أو ﻋﻠﻰ )ﺧﻼﺋﻖ( إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﺒﺘﺪأ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ
)أﻧﺰﻟﺘﻚ(؛ ﻓﺎﻟﺨﻼﺋﻖ ﻻ ﺗﻔ ﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻔﺎع
اﻟﻤﺠﺪ ،أي أﻋﻼه واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻛﻮن اﻟﺨﻼﺋﻖ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ اﻧﺰاﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ،أي ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ.
وأﺳﻨﺪ – أﻳﻀﺎً  -اﻟﻔﻌﻞ )أﻋﻄﻰ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﺜﻤﺎر( ،ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻫﻮاﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ" :ﻓﻼن ﺧﺼﻨﻲ ﺑﺜﻤﺮة ﻗﻠﺒﻪ :ﺑﻤﻮدﺗﻪ")  ،(141واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻫﺬا
اﻹﺳﻨﺎد أن اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ "اﻟﻘﻠﻮب" ،ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﻮدة ،وﺧﺼﻪ ﺑﻬﺎ دون ﻏﻴﺮه ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ .وﻟﻌﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرك اﻟﻌﻘﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرك اﻟﺤﺴﻲ؛ ﻟﺘﻜﻮن أوﺿﺢ وأﺟﻠﻰ ﻓﻲ
ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎز ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار
ﺣﺮوف اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ" :أﻧﺰﻟﺘﻚ /أﻋﻄﺘﻚ".
وﻗﻮﻟﻪ:

) (142

ﺣﺘﱠﻰ ﻃَﺮﻗﻦ ﺧَﻠﻴﺠﺎً دب ﺟﺪوﻟُﻪ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
) (143

ﻣِﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪِ اﻟﺒﺘْﺮ ﺗَﺼﻄﺨِﺐ

ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻲ ،أو اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺮﺑﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ د 
ب
ﺟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺬب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،وﻗﺪ أﺧﺬت أﺻﻮات اﻟﻀﻔﺎدع ،وﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻪ.
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )دب (إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺟﺪول(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺬي ﻳﺪب ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد أن
اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ )ﺟﺪول( ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎء ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وﺟﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ،ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ )دب (اﻟﺘﻲ ﺷﺨﺼﺖ اﻟﺠﺪول ،ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ إﻧﺴﺎﻧ ًﺎ
ﻳﻤﺸﻲ ﻣﺸﻴﺎً روﻳﺪاً ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻟﻜﺒﺮ أو ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز – ﻫﻨﺎ – ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻞ
ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺠﺎزي ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول اﻟﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻞ ﻟﺮﺳﻢ
ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺘﻴﻦ :ﺻﻮرة اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻮﺣﺸﻲ ،وﻫﻲ ﺗﻄﺮق ﻫﺬا
اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻮﺣﺔ اﻟﻀﻔﺎدع وﻫﻲ ﺗﺼﻄﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺠﺪول.
) (144

وﻗﻮﻟﻪ:
أَﻻ ﻻ أَرى اﻷﻳﺎم ﻳﻘﻀﻰ ﻋﺠﻴﺒﻬﺎ
وﻻ ﻋِﺒﺮ اﻷﻳﺎم ﻳـﻌﺮف ﺑﻌﻀــﻬﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺑﻄﻮل وﻻ اﻷﺣﺪاثَ ﺗَﻔﻨَﻰ ﺧُﻄﻮﺑﻬﺎ
ﺑﺒﻌ ـﺾ ﻣِــﻦ اﻷَﻗـ ــﻮام إﻻﱠ ﻟَﺒﻴﺒﻬﺎ
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أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻔﻨﻰ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺧﻄﻮب(؛ وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻔﻈﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻹﻓﻨﺎء ،ﻫﻮ
اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪرك ﻋﻘﻼً.
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺠﺎز اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ؛ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻤﻦ
"اﻷﻏﺮاض" اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺎز أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ...أن ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،
) (145
أو ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ"
وﻗﻮﻟﻪ:

) (146

)ﻣﺠﺰوء اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﻧَﺰﻟﺖْ ﺑﻪِ أُﻧُﻒ اﻟﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـﻊ وزاﻳﻠﺖْ ﻧَﻜِﺪ اﻟﺤﻈﺎﺋِﺮ

) (147

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻧﺰل( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
اﻹﻧﺰال ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ زﻣﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن ،وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ ،وﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺑﻜﺮم اﻟﻤﻤﺪوح وﻋﻄﺎﺋﻪ
اﻟﺠﺰﻳﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺒﺨﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺬي أﻓﺎد ﻣﻨﻪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ" :إﻧﻪ ﻟﻨَﻜِﺪ اﻟﺤﻈﻴﺮة") .(148
وﻗﻮﻟﻪ:

) (149

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

وﻗﺪ ﺗُﺨﺒﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻮان ﺑﺴﺮﻫﺎ

وإن ﻟﻢ ﺗُﺒﺢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺆاﻟَﻬﺎ

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺨﺒﺮ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﺤﺮب(،؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ،
ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺼﺪرﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻔﻈﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺣﺪث ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﺤﺮب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻮان،
أي أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷوﻟﻰ ،ﺑﻞ ﻗﻮﺗﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺤﺮب ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ وأﺳﺮى وإراﻗﺔ دﻣﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻷﺛﺎﻓﻲ:

) (150

وﻟـ ـﻦ ﺗُﺤﻴﻴـ ـﻚ أﻇـ ــﺂر ﻣﻌﻄﱠﻔ ـﺔٌ
ﻟﻴﺴﺖْ ﺑﻌﻮذٍ وﻟﻢ ﺗُﻌﻄَﻒ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
ﺑﺎﻟﻘﱠﺎع ﻻ ﺗَﻤﻚ ﻓِﻴــﻬﺎ وﻻ ﻣﻴﻞُ
وﻻ ﻳﻬﻴﺐ ﺑﻬﺎ ذو اﻟﻨﱢﻴﺔِ اﻷَﺑﻞُ

) (151

) (152

أﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺤﻴﻲ( إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )أﻇﺂر(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  -ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  -ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻛﺬا ﻓﻲ
إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻌﻄﻒ( إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ )ﻫﻲ( ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ )آﻇﺎر(.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻇﺎر،
ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ – وﻫﻲ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎد – ﻧﻮﻗﺎً ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻴﻞ ،ﺛﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﺮد ﺗﺤﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻴﺐ
ﺳﺎﺋﻼً .وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت – ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،وﻣﻮﻗﻔﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل ،اﻟﺬي وﺻﻞ ﺣﺪ اﻟﺮﻓﺾ ،واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ:

) (153

ﻻ ﻳﻨﺒﺖُ اﻟﻨﱠﺎس إﻻّ ﻓﻲ أَروﻣﺘِﻬﻢ

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
وﻻ ﺗَﺮى ﺛﻤﺮ اﻟﻘِﻨﻮان ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ

) (154

أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻨﺒﺖ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﻨﺎس(؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ – ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ – ﻫﻮ اﻟﻨﺒﺎت واﻷﺷﺠﺎر ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻫﺬا
اﻹﺳﻨﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮف ،ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي ،وﻳﻮﻟﺪ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،إذ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻔﻈﺔ
)ﻳﻨﺒﺖ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮي( ﺑﻌﺪاً ﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ﺻﻮرﻳﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إذ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت
اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺒﺖ اﻟﻄﻴﺐ ،وﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أو اﻟﺸﺠﺎع
– ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل – اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺮﻋﺮع إﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺻﻮرة اﻟﻌﺬق ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮى إﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﻞ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻓﺎﻟﺼﻮر اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺮدة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت وأﺷﻜﺎل ،ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺤﻮاس) .(155
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ
أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ – ﻓﻴﻪ – ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻖ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻖ
اﻷﺻﻴﻞ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ،أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ ،أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﻋﺪم إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .وﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدة؛ وﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ،ﻧُﻌﺖَ
اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ) .(156
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ) (157 ) :اﻟﻜﺎﻣﻞ(
أﺟﺰﻳﻬﻢ ﻳﺪ ﻣﺨﻠﺪٍ وﺟﺰاؤﻫﺎ

ﻋِﻨﺪي ﺑﻼ ﺻﻠَﻒٍ وﻻ ﺑﺘﻠﻬﻮق

) (158

ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ )ﻳﺪ( ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ،واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻫﺬا ،وﺟﻤﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻪ ،وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه .ﻟﻘﺪ أوﺣﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،دون أن
ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻳﺄﺑﺎﻫﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
– ﻫﻨﺎ – ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺨﻴﺮ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎز ﻳﻜﻮن "ﻣﺼﻮراً ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺧﻴﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ") .(159
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وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ:

) (160

ﻓَﻤﺎ ﻏﺎب ﻋﻦ ﺣِﻠْﻢ وﻻ ﺷﻬﺪ اﻟﺨَﻨﺎ

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
وﻻ اﺳﺘﻌﺬب اﻟﻌﻮراءَ ﻳﻮﻣﺎً ﻓَﻘﺎﻟَﻬﺎ

ﻳﻘﻮل اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻤﻨﺘﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ" :اﻟﻌﻮراء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ،أي ﻫﻮ ﺣﻠﻴﻢ
وﻗﻮر ،ﻻ ﻳﺨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻘﺒﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل")  ،(161ﻟﻘﺪ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺒﺢ
واﻟﺨﻨﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺤﺎلّ )اﻟﺨﻨﺎ واﻟﻔﺤﺶ( وأراد اﻟﻤﺤﻞّ؛ أي )ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ وأﻣﺎﻛﻨﻪ( ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﺸﻬﺎدة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن أو اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻜﻼم .وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻠﻢ اﻟﻤﻤﺪوح ،وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ
ﺳﻔﺴﺎف اﻷﻣﻮر وﻫﻨﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻬﺎرة اﻟﻠﺴﺎن.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان:

) (162

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(

ﻟﻘَﺪ ﺟﻤﻌﺖْ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻚ ﻧِﺴ ــﻮةٌ

ﻋﻘﺎﺋـﻞُ ﻣﺎ إن ﻣِﺜﻠﻬﻦ ﻋ ــﻘﺎﺋﻞُ

ﺟﻤﻌﺘُﻚ واﻟﺒﺪر اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔَ اﻟﱠﺬي

ﻟﻪ ﻛﻞﱡ ﺿﻮءٍ ﻗَﺪ أﺿﺎءَ اﻟﻠّﻴﺎﺋﻞُ

أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺴﺘﺪر ﻋﻄﻒ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺟﺰﻳﻞ ﻧﻮاﻟﻪ ،أو ﻟﻴﺄﻣﻦ ﺑﻮاﺋﻘﻪ ﻓﺬﻛﺮه ﺑﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺠﺎء ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻋﻘﺎﺋﻞ /ﻧﺴﻮة( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أراد اﻟﺒﻌﺾ أو
اﻟﺠﺰء ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﻟﻜﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة وﺷﺎﺋﺞ
اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻛﻼب ﺻﻴﺪ:

) (163

)اﻟﺒﺴﻴﻂ(
) (164

ﻫﻦ اﻟﻤﺴﺎرﻳﻒ ﻳﻮم اﻟﻐُﻨﻢ واﻟﻨﱠﺠُ ﻞ

ﺣﺘﱠﻰ إذا أﻃﻤﻌﺖْ أﺣﻨﺎك ﺿﺎرﻳﺔٌ

ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ" :ﺿﺎرﻳﺔ :ﻛﻼب ،ﻳﻘﻮل ﻳﻨﺠﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪﻫﻦ ،وﻳﺴﺮﻓﻦ ﻓﻲ
أﻛﻠﻪ") .(165
ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﺣﻨﺎك ،وﻟﻜﻨﻪ أراد اﻟﻔﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻨﻜﻴﻦ ،وﻟﺴﺎن ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﻢ
اﻟﻄﻌﺎم ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة ﺳﺎﺋﻐﺎً ﻃﺮﻳﺎً ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺠﺰء )أﺣﻨﺎك( وأراد اﻟﻜﻞ )اﻟﻔﻢ( ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ – ﻫﻨﺎ – ﺻﻮرة اﻟﻜﻼب وﻫﻦ ﻳﺴﺮﻓﻦ ﻓﻲ أﻛﻞ ﺻﻴﺪﻫﻦ ،وﻟﻌﻞ ﻓﻲ
اﻹﺳﺮاف ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﻄﻮل ﻋﻬﺪﻫﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ،وﻓﻲ اﻟﻨﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﺧﻮﻓﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻳﻘﺎﺳﻤﻬﻦ ﻫﺬا
اﻟﻄﻌﺎم.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

وﻗﻮﻟﻪ ﻳﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ:

) (166

)اﻟﻄﻮﻳﻞ(
ﺼﺐ
وﻳﻨﺼﺐ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻷَﺑﻌﺪِﻳﻦ ﻓﺄَﻧ 

وأﺣﻤﻞُ أَﺣﻘﺎد اﻷَﻗﺎربِ ﻓِﻴﻜُﻢ

ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻴﺴﻲ" :ﻣﻦ ﺣﻘﺪ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻴﻜﻢ اﺣﺘﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﺪه ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﻢ،
وﻋﺮﻛﺖ ﺑﺠﻨﺒﻲ ﺗﻘﺮﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺻﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺒﻲ ﻟﻜﻢ ،ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻪ
اﻟﻌﺪاوة") .(167
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ" :أﺣﻘﺎد /اﻷﻗﺎرب /اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ( ،وﻟﻜﻨﻪ أراد ﺟﺰءاً ﻣﻨﻬﻢ ،إذ
ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺣﻘﺎد ،ﻟﻜﻞ اﻷﻗﺎرب ،وﻻ ﻳﻨﺎﺻﺐ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ اﻟﻌﺪاوة ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻠﻴﺔ،
واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻟﺠﻮءه إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺒﻪ اﻟﺠﻢ ﻟﻠﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ،وﻣﺪى ﻗﻮة
اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﻢ.
وﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎدﺣﺎً اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :-

) (168

)اﻟﺨﻔﻴﻒ(
) (169

أَﻧﻘﺬَ اﻟﻠﻪ ﺷِﻠﻮﻧﺎ ﻣِﻦ ﺷﻔﺎ اﻟﻨﱠ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــﺎرِ ﺑﻪِ ﻧِﻌﻤﺔً ﻣِﻦ اﻟﻤﻨﻌﺎم

أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻧﻘﺬ أﻋﻀﺎءﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺑﻔﻀﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ – ﺑﻬﺪاﻳﺘﻪ اﻟﻨﺎس ﻷواﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﺰء )ﺷﻠﻮﻧﺎ( وأراد اﻟﻜﻞ )أﺷﻼءﻧﺎ(
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
وإن اﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰء ،ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﻠﻪ أﻛﺮم ﻣﻦ أن ﻳﻨﻘﺬ ﺷﻠﻮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎر،
وﻳﻌﺬب ﺷﻮاً آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ أواﻣﺮه ،واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻮاﻫﻴﻪ.
وﻗﺪ ﺗﺒﺪى ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮه أن ا ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎز ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻨﻴﺔ،
وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺬﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ آﻓﺎق
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻓﻀﺎءات ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻋﺒﺮ ﻋﺪوﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ،ﻓﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ا ﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻳﺤﺎءات،
ﻓﺎﻟﻤﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻫﻦ ،وﻛﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﻨﻲ ﺻﻮرا ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ وﻧﺎﺿﺠﺔ،ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ
ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ،وﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻤﺰج
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺨﻴﺎل واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺨﻼق ،ﻟﻴﺨﻠﻖ ﺻﻮرا ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﺎﻟﻲ
وﻋﺠﺎﺋﺒﻲ ﻓﺎﺋﻘﻴﻦ ،اﺳﺘﻮﺣﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺌﺘﻪ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،وﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﺄﺷﺠﺎن ﻫﻤﻮﻣﻪ ،وﻓﻜﺮه
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺣﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟﺤﻴﺔ أو اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ ،أو ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﻨﺰات ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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واﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ذوﻗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي ،وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ،ﻓﻌﻜﺴﺖ ﺻﻮره اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻓﺬة،وﺛﻘﺎﻓﺔ
واﺳﻌﺔ ،وإﺣﺴﺎﺳﺎ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﻫﻔﺎ ،ﻣﻤﺎ أﻛﺴﺐ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪه ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ذات ﺻﻮر ﻧﺎدرة ﻣﻜﺜﻔﺔ
وﻣﻤﻴﺰة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮه ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮه أو
ﻋﺎﺻﺮوه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﺗﺮﻛﺖ أﺛﺮا ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﻪ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ :اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت( ،ص.8
) (2ﻋﺼﻔﻮر ،ﺟﺎﺑﺮ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،1992ص.328 -327
) (3اﻹﻣﺎم ،ﻏﺎدة :ﺑﺎﺷﻼر ﺟﺎﺳﺘﻮن ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺼﻮرة ،ﺑﻴﺮوت ،2010 ،ص.378
) (4اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ" :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ وﻣﺼﺎدروﻫﺎ" ،ﻣﺠﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،م ،18ع ،2002 ،2ص.89 – 88
) (5اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ط ،1999 ،2ص.30
) (6اﻧﻈﺮ :ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ :ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط) ،9د.ت( ،ص.167
) (7اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ :وﻇﻴﻔﺔ اﻷدب ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻔﻨﻲ واﻻﻧﻔﺼﺎم اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1997 ،ص.63
) (8اﻧﻈﺮ :اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،ص.226 – 220
) (9اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ )ت 739ﻫـ( :اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،
ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،1975 ،4ص.328
) (10اﻧﻈﺮ :ﺻﺎدق ،رﻣﻀﺎن :ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻔﺎرض دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،1998ص.155
) (11اﻧﻈﺮ :ﻋﺼﻔﻮر :اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ص .192 ،191
) (12اﻧﻈﺮ :ﺣﺠﺎزي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ :اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 ،2005ص.214
) (13اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.96
) (14اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﺤﺮ(.
) (15اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.10
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) (16اﻟﻀﺌﻀﺊ :اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻌﺪن .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺿﺄﺿﺄ(
) (17اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.101
) (18اﻷﻗﺪاح ،اﻟﻘﺪاح :ﺟﻤﻊ ﻗﺪح ،وﻫﻮ اﻟﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺼﻞ وﻳﺮاش ،اﻟﻈﺒﺎن :ﺟﻤﻊ اﻟﻈﺒﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻒ
واﻟﺴﻨﺎن وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻟﻐﺐ :اﻟﺮﻳﺶ اﻟﻔﺎﺳﺪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﺪح ،ﻇﺐ،
ﻟﻐﺐ(.
) (19اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.110
ﺴﻜَﺐ :ﺷﺠﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻟﻪ ورق ﻣﺜﻞ ورق اﻟﺼﻌﺘﺮ ،إﻻ أﻧﻪ أﺷﺪ ﺧﻀﺮة ،ﻟﻪ ﺟﻨﻰ ﻳﺆﻛﻞ ،ﻧﻮره أﺑﻴﺾ
) (20اﻟ 
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ،اﻟﻌﺮار :ﺑﻬﺎر اﻟﺒﺮ ،ﻧﺒﺖ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،واﻟﻘﺮراص :ﻧﺒﺖ ،زﻫﺮه أﺻﻔﺮ ،ﺣﺎر ﺣﺎﻣﺾ،
اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺮاﺻﺔ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻜﺐ ،ﻋﺮ ،ﻗﺮص(.
) (21اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.141
) (22أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ :دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﺠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،1994 ،ص.67
) (23ﺛﻤﺎل :ﻋﻤﺎد وﻣﻼذ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺛﻤﻞ(.
) (24اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.146
) (25اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.181
) (26اﻟﺘﺠﺎوﻳﺰ :ﺑﺮود ﻣﻮﺷﺎة ﻣﻦ ﺑﺮود اﻟﻴﻤﻦ ،واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺠﻮاز ،اﻟﻜﺮاس واﺣﺪﻫﺎ ﻛﺮاﺳﺔ ،واﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ،
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ،وﻳﻘﺎل ﻛَﺮس اﻟﺮﺟﻞ :إذا ازدﺣﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺟﻮز ،ﻛﺮس(.
) (27اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.247
) (28اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .81
) (29اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .226
) (30اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص .83-82
) (31اﻟﻤﻜﺮ :ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎت ،اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻜﺮة ،ﻓﺮاﺧﻪ :ﺛﻤﺮه ،اﻟﺮﺧﺎﻣﻰ :ﻧﺒﺖ ﺗﺠﺬﺑﻪ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻘﻠﺔ ﻏﺒﺮاء
ﺗﻀﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎض ،ﺣﻠﻮة اﻟﻄﻌﻢ ،ﺗﻌﻠﻖ :ﺗﺘﻨﺎول ،اﻟﻀﺎل :ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻣﻜﺮ ،رﺧﻢ ،ﺿﻞ(.
) (32اﻟﺴﻴﺎل :ﺷﺠﺮ ﻟﻪ ﺷﻮك أﺑﻴﺾ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﺎه .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺳﺎل(.
) (33اﻟﺮواع :اﻟﻔﺰع ،اﻣﺘﻼﻟﻬﺎ :إﺳﺮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪو .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )روع ،ﻣ ّﻞ(.
) (34اﻟﺤﻤﺎش ،اﻟﺨﺪال :اﻟﻘﻮاﺋﻢ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺣﻤﺶ ،ﺧﺬل(.
) (35اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص .50-48
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) (36اﻟﻐﺬاف :اﻟﺮﻳﺶ اﻷﺳﻮد اﻟﻄﻮﻳﻞ ،اﻟﺪﻣﺚ :اﻷرض اﻟﻠﻴﻨﺔ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج،1
ص.352
) (37ﻗﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺘﻚ :ﺗﻔﻠﻖ ،واﻟﺤﺘﻚ :اﻟﻔﺮاخ ،واﺣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻜﺔ .أزﻋﺮ :ﺻﻐﺎر اﻟﺮﻳﺶ ،وأﻫﺪب :ﻃﻮاﻟﻪ،
واﻟﺨﻤﻴﻞ :اﻟﻘﻄﻴﻔﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻈﻠﻴﻢ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (38اﻟﺮﻋﺎت :اﻟﻘﺮﻃﺔ ،اﻟﻮذﻳﻞ :اﻟﻔﻀﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (39ﻣﻼﻃﻔﺔ :أم ،ﺧﻀﻮد :ﻛﺴﻮب ،اﻟﻄﻔﻄﺎف :ﻣﺎ ﺗﺪﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ،اﻟﺮﺑﻮل :واﺣﺪﻫﺎ رﺑﻠﺔ؛ ﺿﺮب ﻣﻦ
اﻟﺸﺠﺮ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.352
) (40اﻟﻮﺣﻲ :اﻟﺼﻮت ،اﻷزل :اﻟﺬﺋﺐ ،ﻧﺴﻮل :ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪو .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (41اﺳﺘﺮأﻟﺖ :ﺻﺎرت رﻋﺎﻻً ،واﻟﺮﻋﻴﻞ :اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (42ﺳﺎﻗﻄﻬﺎ اﻟﻔﺮاق :ﻓﺎرﻗﺖ أﺑﻮﻳﻬﺎ ،اﻟﻐﻴﺐ :اﻟﻤﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ اﻷرض ،ﺧﻮاذل :ﻣﻔﺎرﻗﺔ ،اﻟﻤﻘﺪ :ﻃﺮﻳﻖ ،اﻟﻤﻘﻴﻞ:
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻞ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.353
) (43اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.91 – 88
) (44ذﻋﻠﺐ :ﺳﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﻨﺄي :اﻟﺒﻌﺪ ،اﻟﻮﺟﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻮق :اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة .اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.88
) (45وﻷﻳ ًﺎ :أي ﺑﻄﺄً ،واﻟﻸي :اﻟﺒﻂء .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.88
) (46اﻟﺰور :اﻟﺼﺪر وﻋﻈﺎﻣﻪ ،ﻳﻈﻔﺮﻫﺎ ،ﻳﻨﻴﺐ :ﻳﺨﺪﺷﻬﺎ ﺑﻈﻔﺮه أو ﻧﺎﺑﻪ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.89
) (47إﺟﺰأﻟﺖ :ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﺠﺎﻓﺖ ﻋﻦ اﻷرض ،ﻣﺮﻋﻮﺑﺘﻲ :أذﻧﻲ ،ﻫﻮﺟﺎء :ﺗﻨﻔﺮ ،ﻫﻮﺟﺎء :ﺗﺄﻧﻴﺚ أﻫﻮج ،وﻫﻮ:
اﻟﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص89
) (48اﻟﺬواﺑﻞ :أراد اﻟﺒﻌﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺪﻧﻬﻦ :ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻬﻦ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (49اﻋﺼﻮﺻﺒﺖ :اﺟﺘﻤﻌﺖ ،أﻳﻨﻖ :ﺟﻤﻊ ﻧﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (50اﻟﻤﺮو :اﻟﺨﺸﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ،اﻟﻜﺬان :اﻟﺮﺧﻮ ﻣﻨﻬﺎ .ﻳﺮﻓﺾ :ﻳﺘﻔﺮق /اﻟﻘﻴﺾ :ﻗﺸﺮ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻷﻋﻠﻰ،
اﻟﻘﻮب :اﻟﻔﺮخ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90
) (51ﺻﺮﻳﺨ ًﺎ :ﺻﻮﺗﺎً ،اﻷﺧﻄﺐ :اﻟﺼﺮد ،ﻃﻴﺮ ﺻﻌﻴﺮ .اﻧﻈﺮ :اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ،
ص.91
) (52اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص 45وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (53أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل :اﻟﺮؤى اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴﻮي ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1986 ،ص.310
) (54أﺑﻮ اﻟﻌﺪوس ،ﻳﻮﺳﻒ :اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،1997 ،ص.11
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

) (55اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ت  471أو  474ﻫـ( :أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة ،1991 ،ص.30
) (56اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻟﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي ﺣﺘﻰ اﺑﻦ
رﺷﺪ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص.234
) (57أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ :اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط،3
 ،1993ص.186
) (58اﻧﻈﺮ ﻋﺘﻴﻖ:ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ص  91وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
) (59اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.101
) (60اﻟﻨﺒﻊ :ﺷﺠﺮ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺴﻲ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﻏﺼﺎﻧﻪ اﻟﺴﻬﺎم ،اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺒﻌﺔ ،ﻫﻀﺐ :ﺗﻜﻠﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﺒﻊ ،ﻫﻀﺐ(.
) (61اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.234
) (62اﻷﻋﺸﻰ :دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .181
)(63اﻵﻛﺎل :ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻮك ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ ﻟﻸﺷﺮاف .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﻄﻊ(.
) (64اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.170
) (65اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻃﻌﻢ(.
) (66اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص .72
) (67اﻟﻨﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ :ﺳﻘﻮط ﻧﺠﻢ وﻃﻠﻮع آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ،واﻟﻨﻮء أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻤﻄﺮ ،اﻟﻨﺰل :اﻟﺴﺤﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ
اﻟﻤﻄﺮ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﻮأ ،ﻧﺰل(.
) (68اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.14- 12
) (69اﻟﻀﺮام :اﻟﻮﻗﻮد .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.13
) (70اﻷوﻏﺎم ،واﺣﺪﻫﺎ وﻏﻢ ،أي اﻷوﺗﺎر ،ﻳﻘﺎل ﻓﻼن ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ :أي ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﻮل .اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.14
) (71اﻟﺮواﻳﺎ :اﻹﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻟﻮﺳﻮق :واﺣﺪﻫﺎ :وﺳﻖ ،اﻷﺣﻤﺎل ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺎت :اﻟﻤﻤﻠﻮءات .اﻧﻈﺮ:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.15
) (72اﻟﺤﺮة :اﻟﻌﻄﺶ ،واﻟﻐﻠﺔ ،وﻷوام أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻌﻄﺶ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.15
) (73اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.12
) (74اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص .205 – 204
) (75ﺳﺘﻴﻦ ،ﺟﻴﺮارد :ﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻷدب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ:
ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎوي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2005 ،ص.24
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) (76اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.101
) (77اﻟﻈﺆار :اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﺌﺮ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ وﻟﺪﻫﺎ ﻓﺄرﺿﻌﺘﻪ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،
ص.101
) (78ﺟﺮد :ﺟﻤﻊ أﺟﺮد؛ ﻻ وﺑﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺷﻌﺮ ،اﻷوراق :اﻟﺮﻣﺎد ﻓﻲ ﻟﻮﻧﻪ ﺳﻮاد وﺑﻴﺎض ،ﻻ رﺟﻌﺔ :ﻻ ﺗﺮد
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺸﺘﺮى ،وﻻ ﺟﻠﺐ :ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.101
) (79ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ أول ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎرح ،ﺛﻢ ﺣﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ ﻣﺨﺎض ،ﺛﻢ ﻋﺸﺮاء ،اﻟﺴﻠﺐ :ﺟﻤﻊ ﺳﻠﻮب ،وﻫﻲ ﺗُﻠﻘﻲ
ﻣﻄﺎﻓﻴﻞ :ذوات أﻃﻔﺎل .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.102
) (80أدﻣ ًﺎ :ﺑﻴﻀﺎً ،اﻟﻬﻨﺎء :اﻟﻘﻄﺮان .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.103
) (81اﻟﻤﻀﻤﻨﺎن :اﻟﻘﺪور ﺿﻤﻨﺖ اﻟﻠﺤﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺳﻐﺒﻮا :ﺟﺎﻋﻮا .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.103
) (82اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة ،ﻣﺎﺟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ :ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن ،2003 ،ص.57
) (83اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.203
) (84اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص.554
) (85اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.249
) (86اﻻﻧﻔﺎض :ﻣﺼﺪر أﻧﻔﺾ اﻟﻘﻮم :ﻧﻔﺪ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وزادﻫﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة ﻧﻘﺾ.
) (87اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎه وﻇﻮاﻫﺮه اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت،
 ،2007ص.136
) (88اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.256
) (89ﻳﺮﻳﺪ :ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺿﺮع ﺳﻤﺢ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج،2
ص.714
) (90ﻳﺮﻳﺪ :أﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮت إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻋﻰ ،وأﺻﺒﺢ وﻟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺆودﻫﺎ :ﻳﺜﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻠﻮث
وﻟﺪﻫﺎ وﻏﻔﻠﺘﻪ وﺟﻬﻠﻬﺎ .واﻋﺘﻨﺎق اﻷﺧﺮى ،أي ﻋﻨﻒ اﻟﺬﺋﺐ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.714
) (91اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.98
)(92اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.137
) (93ﻣﻮﻧﺴﻲ ،ﺣﺒﻴﺐ :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ ،2001 ،ص.20
) (94اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.63
) (95اﻟﻌﻠﻮق :ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻖ ،وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻋﻠﻖ(.
) (96اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.64
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) (97اﻟﻤﻤﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻜﺔ ﺗﻤﻌﻴﻜﺎً؛ أي ﻣﺮﻏﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب واﻟﺮﻣﻞ .اﻧﻈﺮ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺎدة )ﻣﻌﻚ(.
) (98اﻟﻨﺤﻴﺰة :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻧﺤﻴﺰة اﻟﺮﺟﻞ :ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﺤﺎﺋﺰ ،اﻟﻤﺄدوم :اﻟﻤﺨﻠﻮط .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،
ﻣﺎدة )ﻧﺤﺰ ،أدم(.
) (99اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﺟﻤﻬﺮة اﻷﻣﺜﺎل ،ﺿﺒﻄﻪ :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ زﻏﻠﻮل ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،1988 ،ج ،2ص.102
) (100اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ :ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ص.24
) (101اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج،2ص.65
) (102اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.258 – 257
) (103اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة،1992 ،
ص.66
) (104ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎء :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط) ،2د.ت(،
ص.430
) (105اﻟﺠﻴﺎر ،ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻌﺪ :ﺷﻌﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2008 ،ص.370
) (106اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.84
) (107أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﺣﻤﺪي :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،دار اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻋﻤﺎن،1991 ،
ص.135
) (108اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.90
) (109ﺗﻘﺪم :ﺗﻘﺪم .واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل .اﻟﻤﺬﻫﺒﺎت :ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻫﺒﺔ ،أي :اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ،
واﻟﻤﺬاﻫﺐ :اﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة ،أراد ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪح واﻟﻐﺰل ،ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮود اﻟﻤﻮﺷﺎة .اﻟﻮﻟﻪ:
اﻟﻤﺸﺘﺎق ،اﻟﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺤﺒﻴﺐ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ذﻫﺐ ،وﻟﻪ(.
) (110اﻟﺮﺟﺰاء ،واﻟﺮﺟﺰ :ارﺗﻌﺎش ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪاﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻬﻮض ،ذات اﻟﻌﻘﺎل :اﻟﺘﻲ ﻋﻘﻠﺖ وﻣﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ،
اﻟﻌﺘﻮب :اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻗﻮاﺋﻢ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻔﺰ ﻗﻔﺰ ًا .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )رﺟﺰ ،ﻋﻘﻞ،
ﻋﺘﺐ(.
) (111اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ :اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أرض إﻟﻰ أرض .وﻳﺮوى :وﻟﻜﻦ ﻛﻞ آﺑﻴﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺑﻰ أن ﻳﻘﺎل ﻣﺜﻠﻬﺎ،
واﻟﻄﻠﻖ :اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻘﺎل ﻟﻬﺎ .وﻳﻘﺎل :إن اﻟﻤﻨﻴﺐ أول اﻹﺑﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﻣﻦ أﺑﺎب.
اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،2ص.803
) (112اﻟﺪاﻳﺔ ،ﻓﺎﻳﺰ :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط ،1996 ،2ص.141
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) (113اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.91
) (114اﻟﺰواﻓﺮ :اﻟﻘﺴﻲ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،2ص.1044
) (115اﻟﻘﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.99
) (116اﻟﻤﻌﺰاء :ﻣﻔﺮد أﻣﺎﻋﺰ ،وﻫﻲ اﻷرض اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ذات اﻟﺤﺠﺎرة .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة
)ﻣﻌﺰ(.
) (117أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻛﺘﺎب دﻳﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،2003ص.870
) (118اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.105
ﺳﻠْﻤﺔ ،ﻋﺎﺿﺪ :ﻗﺎﻃﻊ ،ﺗﻌﺼﺐ :ﺗﻠﻒ
) (119ﺳﻤﺮات :ﺟﻤﻊ ﺳﻤﺮة؛ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﻠﻤﺎﺗﻲ؛ ﺟﻤﻊ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻤﺮ ،ﻋﻀﺪ ،ﺳﻠﻢ ،ﻋﺼﺐ(.
) (120اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ت  538ﻫـ( :اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻓﻲ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮب،
ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻬﻨﺪ ،1962 ،ج ،2ص.162
) (121اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.231
) (122اﻵم :ﺟﻤﻊ اﻷﻣﺔ ،ﺗﺰﻓﺮ :ﺗﺤﻤﻞ ،واﻟﺰﻓﺮ اﻟﺤﻤﻞ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )أم ،زﻓﺮ(.
) (123اﻷﺧﺪري :اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ ،اﻵﺟﺎل :ﺟﻤﻊ اﻹﺟﻞ ،وﻫﻮ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻘﺮ اﻟﻮﺣﺶ واﻟﻈﺒﺎء ،واﻟﺒﺎﻗﺮ:
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﻘﺮ ﻣﻊ رﻋﺎﺗﻬﺎ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﺧﺪر ،أﺟﻞ ،ﺑﻘﺮ(.
) (124اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.232
) (125اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص ،276ج ،3ص.1185
) (126أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت) ،د.ط() ،د.ت( ،ﻣﺎدة )ﺟ ﻢ(.
) (127اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.212
) (128اﻟﺴﺎﻏﺒﻴﻦ :ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻏﺐ ،وﻫﻮ اﻟﺠﺎﺋﻊ ،اﻻﺣﻮرار :ﺑﻴﺎض اﻹﻫﺎﻟﺔ واﻟﺸﺤﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺳﻐﺐ ،ﺣﻮر(.
) (129اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ،وداد ﻧﻮﻓﻞ :اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،1992 ،ص.29
) (130اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.217
) (131اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ )ت  518ﻫـ( :ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ )د.م( ،1955 ،ﻣﺞ ،1ص.213
) (132اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.13
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

) (133اﻟﻬﻴﻨﻤﺔ :اﻟﺼﻮت ،وﻗﻴﻞ :اﻟﻜﻼم اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ،دﻗﺎرﻳﺮ :ﺟﻤﻊ دﻗﺮارة ،وﻫﻲ اﻟﻨﻤﺎﺋﻢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻫﻨﻢ ،دﻗﺮ(.
) (134اﻟﺤﻤﻴﺖ :زق اﻟﺴﻤﻦ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :ﻣﺎدة )ﺣﻤﻲ(.
) (135ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ ،آﻳﺔ .16
) (136اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ :اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
)د.ط() ،د.ت( ،ص.322 – 321
) (137اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ت  626ﻫـ( :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2000 ،ص.469
) (138اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮب ،دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط ،1993 ،4ص.58
) (139اﻧﻈﺮ :ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ ،ﺑﻜﺮي :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت،
ط ،1990 ،3ج ،2ص 81وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻋﺘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،1985ص 143وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (140اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.107
) (141اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻣﺎدة )ﺛﻤﺮ(,
) (142اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.107
) (143اﻟﺒﺘﺮ :ﺟﻤﻊ أﺑﺘﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻘﻄﻮع اﻟﺬﻧﺐ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺑﺘﺮ( .وﻟﻌﻠﻪ أراد
اﻟﻀﻔﺎدع.
) (144اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.113
) (145أﺑﻮ ﻋﻠﻲ :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.29- 28
) (146اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،1ص.237
) (147أﻧﻒ ﻛﻞ ﺷﻲء :ﻃﺮﻓﻪ وأوﻟﻪ ،وروﺿﺔ أُﻧﻒ :ﻟﻢ ﻳﺮﻋﻬﺎ أﺣﺪ .اﻟﻨﻜﺪ :ﻗﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮ ،اﻟﺤﻄﺎﺋﺮ :ﻣﻔﺮدﻫﺎ
ﺣﻀﻴﺮة ،وأراد ﺑﻬﺎ أﻣﻮاﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪه ﻓﻤﻨﻌﻬﺎ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )أﻧﻒ،
ﻧﻜﺪ ،ﺣﻈﺮ(.
) (148اﻧﻈﺮ :اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻲ ،ج ،1ص.423
) (149اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.87
) (150اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.38
ﻚ(.
) (151اﻟﺘﻤﻚ :اﻧﺘﺼﺎب اﻟﺴﻨﺎم ،واﻟﻤﻴﻞ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺎم أﻳﻀ ًﺎ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻣ 
) (152اﻟﻌﻮذ :ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻋﺎﺋﺬ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﻟﺪﻫﺎ ،اﻟﺮﺑﻊ :اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻓﻲ أول اﻟﺮﺑﻴﻊ ،اﻷﺑﻞ:
ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺑﻞ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎدة )ﻋﺎذ ،رﺑﻊ ،أﺑﻞ(.
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) (153اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.105
) (154اﻟﻘﻨﻮان :ﺟﻤﻊ ﻗﻨﻮ ،وﻫﻮ اﻟﻌﺬق ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻃﺐ ،اﻟﺴﻠﻢ :ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻀﺎه ،واﺣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻠﻤﺔ .اﻧﻈﺮ:
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﻨﻮ ،ﺳﻠﻢ(.
) (155ﺑﺪوي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1965 ،
ص.72
) (156اﻧﻈﺮ :ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ :اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،2ص.93
) (157اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.260
) (158ﺻﻠﻒ :ﺑﻐﺾ ،ﻟﻬﻖ :اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻدﻋﺎء .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺻﻠﻒ ،ﻟﻬﻖ(.
) (159اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ،أﺣﻤﺪ :ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
ط) ،12د.ت( ،ص.301
) (160اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.76
) (161اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي :ﺷﺮح اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ج ،2ص.926
) (162اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﺷﻌﺮه ،ج ،2ص.12
) (163اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.16
) (164اﻟﻨﺠﻞ :اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻧﺠﻞ(.
) (165اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،1ص.226
) (166اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.55
) (167اﻟﻘﻴﺴﻲ :ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ،ص.55
) (168اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.27
) (169اﻟﺸﻠﻮ :ﻣﻔﺮد وﺟﻤﻌﻪ أﺷﻼء ،وﻫﻮ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﻤﻨﻌﺎم :اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﻌﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ.
اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.27
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ .(2007) .اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻗﻀﺎﻳﺎه ،وﻇﻮاﻫﺮه اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،
دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت.
ﺑﺎﺷﻼر ،ﺟﺎﺳﺘﻮن .(2010) .ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺼﻮرة ،ﺗﺮ :ﻏﺎدة اﻹﻣﺎم ،،د ن ،ﺑﻴﺮوت.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون) .د.ت( .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت) ،د.ط(.،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ) .ت  471أو  474ﻫـ 1991 /م( .أﺳﺮار
اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ) .ت  471أو  474ﻫـ 1992 /م( .دﻻﺋﻞ
اﻹﻋﺠﺎز ،ﻗﺮأه وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺟﺪة.
اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة ،ﻣﺎﺟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ .(2003) .ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ،اﻷردن.
اﻟﺠﻴﺎر ،ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻌﺪ .(2008) .ﺷﻌﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺣﺠﺎزي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ .(2005) .اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ )ت 739ﻫـ 1975 /م( .اﻹﻳﻀﺎح
ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،ط  ،4دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺪاﻳﺔ ،ﻓﺎﻳﺰ .(1996) .ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﻠﻮب واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط.2
أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻛﻤﺎل .(1986) .اﻟﺮؤى اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴﻮي ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
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اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر .(1999) .اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.2
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ) .ت  538ﻫـ 1962 /م( .اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻓﻲ
أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮب ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻬﻨﺪ،
ﺳﺘﻴﻦ ،ﺟﻴﺮارد .(2005) .ﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻷدب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
ﺣﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎوي ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ) .ت  626ﻫـ 2000 /م( .ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻫﻨﺪاوي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ ،ﺑﻜﺮي .(1990) .اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،ط  ،3دار اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ) .د.ت( .ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.9
أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ .(1994) .دﻳﻮاﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﻧﺠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ .(2002) .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ
وﻣﺼﺎدروﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،م ،18ع ،2ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻟﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل .(1984) .ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺪي
ﺣﺘﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺑﻮ اﻟﻌﺪوس ،ﻳﻮﺳﻒ .(1997) .اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ) .د.ت( .اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻋﺼﻔﻮر ،ﺟﺎﺑﺮ .(1992) .اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.3
ﻋﻴﺪ ،رﺟﺎء) .د.ت( .ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ،ط  2ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
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ﺻﺎدق ،رﻣﻀﺎن .(1998) .ﺷﻌﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻔﺎرض دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻋﺘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .(1985) .ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ﺣﻤﺪي .(1991) .اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،دار اﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﻋﻤﺎن.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ) .د.ت( .اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ،ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ) .ت  276ﻫـ 1986 /م( .ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮﻓﻲ أﺑﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،
ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻘﻴﺴﻲ ،اﺑﻮرﻳﺎش أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ) .ت 336ﻫـ 1986 /م( .ﺷﺮح ﻫﺎﺷﻤﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
اﻷﺳﺪي )ت126ﻫـ( ،ﺗﺢ داؤود ﺳﻠﻮم ،وﻧﻮري اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻷﺳﺪي .(1969) .ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻤﻴﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻷﺳﺪي )ت 126ﻫـ( ،ﺟﻤﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ:
داؤود ﺳﻠﻮم ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﻐﺪاد.
اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .(1993) .اﻷﺳﻠﻮب واﻷﺳﻮﺑﻴﺔ ،دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط .4
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم) .ت 711ﻫـ  /د.ت( .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ .(1993) .اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺎن ،ط ،3ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ .(1971) .وﻇﻴﻔﺔ اﻷدب ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻔﻨﻲ واﻻﻧﻔﺼﺎم اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻣﻮﻧﺴﻲ ،ﺣﺒﻴﺐ .(2001) .ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ.
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: ﺗﺢ، ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل.(1955 /  ﻫـ518  )ت. أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ،اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
. اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
 دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث،12 ط، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ.(ت. )د. أﺣﻤﺪ،اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
. ﺑﻴﺮوت،اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻣﺤﻤﺪ: ﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ، أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم: ﺿﺒﻄﻪ، ﺟﻤﻬﺮة اﻷﻣﺜﺎل.(1988) .أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي
. ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ زﻏﻠﻮل
، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ: ﺗﺢ، ﻛﺘﺎب دﻳﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ.(2003) .أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي
.ﺑﻴﺮوت
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